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Compendio
El proposito de este trabajo ha sido el de dar una
vision de conjunto de la oda, desde que aparece en la litera
tura espanola hasta el Modernismo.

Para ello se investigo

el termino extensamente en discursos, cartas, artes poeti
cas y diccionarios. Se ha llegado a la conclusiSn de que ha
sido imposible para los eruditos el redactar una definiciSn
que comprenda todos los tipos de odas, por la distinta tem£
tica de las anacre6nticas.

En lo que respecta a las clasifi

caciones, desde que aparecio la primera a fines del siglo
XVIII, se han registrado pocas diferencias en ellas.
El uso estrofico vario de periodo a periodo.

En el

Renacimiento se usaron las estrofas cortas horacianas y las
estancias largas petrarquescas. En el Siglo de Oro se siguio
esta tendencia, pero se agregaron las silvas y los romances
octosi-labos y heptasilabos.

En el Neoclasicismo peninsular,

se disminuyo el uso de las estancias largas y se aumento el
del romancillo heptasllabo.

A fines del siglo XVIII se comen

zo a utilizar la silva como forma casi exclusiva para el gene
ro.

En Hispanoamerica la silva se impuso desde el principio.

El Modernismo cambio todo este panorama y empleo toda clase
de estrofas con toda clase de metros.
Con respecto a los versos se ha encontrado que el endeca
silabo heroico ha sido la forma preferida de los bardos en
iv

todas las epocas analizadas.

Los demas versos, generalmente,

concuerdan con las variedades senaladas por la critica para
cada periodo respectivo.
Tematicamente se han observado diferencias tambien.

En

el .Renacimiento predominaron las odas filosofico-morales, lo
mismo que en el Siglo de Oro, en el que se cultivaron tarn
bien, extensamente, las anacreSnticas. Esta misma tendencia
se manifests en los neoclSsicos de los ochocientos, pero en
los arfos finiseculares se cambiS' hacia los temas heroicos,
que se ampliaron para dar cabida a los fenomenos naturales y
a las conquistas cientificas. En la America tambien impera
ron las odas heroicas y se cantS a la naturaleza.

Los moder

nistas cultivaron la oda heroica con preferencia y ensancha
ron el tema para incluir a las ciudades, productos agri-colas
y expresiones populares.

v

Capltulo I
Aparicion y desarrollo del concepto de la oda

El origen del tipo de poesia llrica, que hoy llamamos
oda, hay que buscarlo en la antiguedad clasica griega.

Des

de luego, de la oda actual, o aun de la oda neoclasica o de
cualquier otro periodo, a la que se cultivo en Grecia, va
un trecho enorme.

Ya veremos las dif'erencias a lo largo de

este capltulo.
La voz oda proviene del latln tardlo oda (latln clasico
ode) y este a su vez de la voz griega
pues, poesia para ser cantada.

'canto'.'1' Fue,

La forma mas antigua parece

haber sido la oda coral, que se desarrollo o inicio, mas o
menos, al mismo tiempo que la epica, de la que se diferen
p
ciaba en que esta no se cantaba ni se bailaba.
Aunque hay
antecedentes que demuestran la existencia de una poesia llri
ca que se cantaba y hasta bailaba con anterioridad al siglo
3
VIII A. de C s e estima que la historia de la oda coral
comienza con Aleman, en la segunda mitad del siglo VII A. de
k
C.
A este gran poeta se atribuyen varias contnbuciones
relevantes, entre ellas el haber introducido cambios en el
ritmo y en el metro, haciendo este mas variable y flexible.-*
En el propio siglo debemos citar a Esteslcoro, otro de los
grandes llricos, cuya aportacion principal fue la trlada o

2

division tripartita de la oda en estrofa, antiestrof'a y
epodo.
En el siglo VI A. de C. surge Plndaro, considerado por
la critica como uno de los mayores, si no el mayor, cultiva
dores de este tipo de poesia, a la que elevo a niveles extra
ordinarios, y uno de los poetas clasicos que m£s influencia
ha ejercido en el mundo occidental.

La poesia de Plndaro fue

clasificada por Aristof’anes en diez categorlas, de las cuales
solo se conservan los epinicios o cantos de victoria en los
juegos ollmpicos.^

En realidad Plndaro uso en casi todas las

odas suyas que conocemos la divisiSn triple o trlada creada
por Esteslcoro.

Ademas, no fue el el primero en escribir

epinicios, cuyas convenciones ya hablan sido establecidas por
o
^
otros poetas.
Entonces, icual fue su contribucion maxima al
desarrollo de la oda?

Segun Norwood la novedad consiste en

haber creado la llrica dramatical

Tambien es de destacar el

hecho de que el poeta le haya dado una unidad emocional a sus
composiciones en vez de una unidad logica.10

De acuerdo con

Robert Shafer la oda pindarica generalmente tiene un inicio
en el que hay referenda o mencion a la victoria que se cele
bra? un medio, que es la parte mas extensa, en el que se
narra un mito que se relaciona con el objeto principal del
poema y, f'inalmente, un fin o conclusion en el que, por lo
general, el poeta vuelve al punto de inicio. 11

Con respecto

a los distintos tipos de versos que uso, no los comentaremos.
Se ha escrito ampliamente sobre el asunto y no es relevante a
este trabajo, puesto que el verso griego, como el latino, era

3
de tipo cuantitativo y todos los intentos que se han hecho
para adaptarlos a nuestro idioma, han fracasado.
Para el siglo IV A. de C., despues de haberse rendido
Atenas a Esparta, existia un clima de ansiedad, pobreza y
duda que no f'avorecia ciertamente la produccion de odas cora
les y, en general, de ningun tipo de poesia.

Esta surge de

nuevo en Alexandria pero bajo nuevas condiciones (las grandes
ocasiones o hechos que requerian tragedias u odas corales, no
existian ya). Las nuevas poesias se escribieron mas para ser
leidas que para ser oidas.

12

Antes de continuar debemos referirnos a otra forma de
poesia lirica, no tan antigua como la anterior, de origen
popular, la monodia o canto para una sola voz, el equivalente
griego mas proximo a la moderna poesia lirica.

En esta mono

dia el poeta expresaba sus propios sentimientos y emociones,
cantaba por y para su propia satisfaccion, y no necesitaba el
acompanamiento del coro."^
esta vena:

Grandes liricos compusieron en

Alceo, Anacreonte y Safo, entre ellos.

A Safo,

una de las poetisas mayores que el mundo ha conocido, debemos
senalarla por su creaciSn de la estrofa de su nombre, intro
ducida en Espana por el obispo Antonio Agustin y tan extensa
„

mente usada en todas epocas.

liL

„

Se debe destacar tambien a

Anacreonte que canto superbamente los placeres de la mesa y
del amor.

En la mayoria de las clasificaciones tematicas de

las odas, se llama anacreonticas a las que se dedican a
"cantar festivamente los placeres fugaces, mas materiales que
espirituales.

Con respecto a la forma, la anacreontica es

generalmente breve, de verso corto, a veces estrofica y
puede tener un refr&n.'1'^
Debemos referirnos ahora a otro gran poeta de la anti
giiedad clasica, esta vez latina, que tambien ha ejercido
mucha influencia en el mundo occidental.

Nos referirnos,

claro esta, a Horacio, que se inspiro en la poesia de Plndaro,
Alceo, Anacreonte y Safo, cuya obra lirica conoclan los roma
nos.17' Las formas liricas que Horacio creo al establecer
<■

innovaciones en los metros griegos, no han sido superadas,
pero su mayor contribucion fue, sin duda, la preocupacion
etica presente en toda su produccion con la que establecio un
nuevo tipo de poema que casi nunca fue cantado.

18

En lo que respecta a la estructura, la oda horaciana
tenia un principio que f'recuentemente se dirigia al amigo u,
ocasionalmente, a la deidad, para quien se escribia el poema.
Algunas odas contenian aqui una invocaciSn a la musa del
poeta.

El medio generalmente conteni'a una serie de reflexio

nes expresadas en una forma grafica.

Por ultimo, el final,

que es, usualmente, un cuadro que nos muestra o ensena el
motivo del poema.

Al contrario de la oda pindarica que

muchas veces es circular, la oda horaciana es de estructura
lineal, nunca regresa al principio. 19
^ Con respecto a los
versos nos referirnos a lo dicho anteriormente acerca de los
de Pindaro.

En materia de estrofas, Horacio da preferencia a

las de cuatro versos y a los pareados.

20

Comoquiera que la oda no entra en Espana hasta el siglo
XVI, es conveniente aqui dar alguna referenda a su evolucion

5
en la Italia humanista-renacentista.

Segun Carol Maddison

The story of the ode begins with Renaissance hu
manism and its adoption of the learned Greek word
"ty6r£ ," ode . . . to supersede the more familiar
word carmen. . . . It meant a lyric poem written
in the newly found classical tradition. . . . The
ode, then, became a poem of greater dignity than
the canzone or chanson. . . . At the same time it
was trimmer in shape . . . learned, formal and
public, rather than private or personal. . . . the
ode became a completely new type of p o e m . 21
Es procedente, pues, referirnos siquiera brevemente a
esta oda

humanista, escrita en latin, que florecio a partir

de lapublicacion de las de Filelfo en 1^97» quien

fue el

primer poeta occidental que escribiS odas celebrando a horn
bres cuya unica virtud para reclamar grandeza fue haber ejer
cido el poder, y de los cuales se podia esperar solamente una
remuneracion.

Las odas de Filelfo, aunque algunas tienen al

gun merito historico, en general carecen de calidad litera
p n

ria.

Muchos poetas escribieron odas en latin durante un

periodo que se extiende hasta fines del siglo XVI.

Maddison

resume sus logros asis
They have learnt how to write odes in all the clas
sical metres and to create a wide variety of new
forms, new lines, new stanzas, triads, and irregu
lar verse. They have written on the ancient sub
jects and they have adopted the ancient form to
express modern ideas. . . . They have explored the
expressive possibilities of the ode. . . . They
have broadened the ode to describe the panorama of
nature, a modern festival, or the social scene. . .
They have made the ode into a hymn and the psalm
into an ode, they have written didactic odes and
delightful odes, and they have created a whole new
body of Latin lyric poetry, classically inspired,
but expressive of a new culture, greater in bulk,
wider in scope than the ancient ode and not always
inferior in poetic p o w e r .

6

Tomando en cuenta el numero de poetas italianos que
escribieron odas en latln durante el Renacimiento, y la in
fluencia que ejercieron Dante y Petrarca, no sorprende que
hubiera relativamente pocas odas en la lengua verndcula
durante este periodo.

Adem&s, segdn senala G. Carducci,

entre las multiples facetas del complejo f'enomeno cultural
que fue el Renacimiento, se destacS el predominio que
adquirio el conocimiento de la cultura clasica, por lo que,
en el siglo XVI aparecio una "contaminatio" de la poesia cl&
sica con la medieval.

Esta contaminacion hizo que se confun

diera la terminologla y que se llamaran canciones a odas o
viceversa, hecho que se produjo tambien en Espana, como vere
oh.

mos postenormente.

„

Como ejemplo de este fenomeno en

Italia podemos senalar el caso de Gabriello Chiabrera (15521637)1 el primer poeta de nombre que escribio odas en la
lengua vernacula,2^ inspiradas en Plndaro, Horacio y
n£
Anacreonte y, sin embargo, las titulo canciones.
Con los antecedentes expuestos, podemos pasar al estudio
de la oda en Espana.

Aqui observamos que las primeras artes

poeticas que aparecen en el siglo XV ni siquiera registran el
nombre.

En los fragmentos que se conservan de El arte de

trovar de 1^33* del Marques de Villena no encontramos ni aun
una clasificacion de la poesia. Este "primer tratado de
„
27
metrica que conocemos en lengua castellana,"
en el cual
*

"doctrina metrica propiamente dicha no existe,"

pQ

contiene

muchas curiosidades, pero todas son historicas o gramaticales
En 1 ^ 9 tenemos la famosa Carta-proemio del Marques de

7

Santillana, mas importante desde el punto de vista de la doc;
trina mdtrica que la obra de Villena.^0

Ya aqui, al menos,

encontramos la tan mencionada division de la poesia en
sublime, mediocre e infima.

Aunque el Marques cita algunos

tipos de composiciones (epitalamios, bucdlicas, ele
glas . . .

no encontramos ninguna referenda a la oda.

Nebrija publicd su Gram£tica en 1^92.

En ella encon

tramos un capitulo, el segundo, a "la primera mdtrica en nues
tra lengua podtica."-^2

En realidad tiene algunos conceptos

interesantes sobre los versos (acentos) y coplas, pero no
siendo objeto de este estudio, no comentaremos sobre ellos.
Nebrija no hizo clasificacidn de poesias, por lo que nada
tiene de la oda, no obstante haberlas escrito en latln.
Poco tiempo despu6s, en 14-96 > vio la luz el Arte de la
poesia castellana de Juan del Encina, en cuyo proemio el
autor dice que va a "ensenar a trobar en nuestra l e n g u a " y
el que ha sido considerado como "la principal aunque no muy
brillante muestra de la preceptiva espanola anterior al modulo
italiano."-^

Esta obra tampoco. tiene referencia, directa o

indirecta, a la oda.
Juan Boscan, en la carta que dirige a la Duquesa de Soma
y con la que inicia el libro segundo de sus obras, cita varias
veces las composiciones de origen italiano que lo constitui
r£n, es decir, sonetos y canciones, pero no encontramos refe
rencia a la oda, como no la encontramos tampoco en el tercer
libro, aunque sigue utilizando otros metros italianos (terce
tos, octavas y versos sueltos).-^

8

No encontramos otra metrica hasta el ano 155° en que el
Bachiller Thamara publico en Amberes Suma y erudici5n de
Gramatica en verso castellano "libro rarisimo . . . en el que
hay muy poco o nada aprovechable," segun Diez Echarri-^ y del
que .no hemos podido obtener copia.
En 1575 Argote de Molina inserto en una edicion del
Conde Lucanor, publicada en Sevilla, su Piscurso sobre la
poesia castellana que ofrece "mas interes . . . y si bien
incurre en crasos errores . . . hay, en cambio, un f'ondo nada
despreciable de buena y original doctrina. . . ."3®

Dice

Argote, hablando de las coplas redondillas castellanas que
sus pies, es decir, versos, parecen conf'ormes con los trocai
cos que usaron los poetas liricos griegos y latinos y expresa
que la poesia de los primeros utiliza los mismos versos, con
igual numero de silabas que los poetas castellanos, "como
haze el poeta Anacreon en muchas de sus Odas."-^

Posterior

mente, al referirse a los versos italianos o de once silabas,
cita los tercetos, sonetos, rimas y canciones, pero no emplea
AO
de nuevo la voz oda.
Esta es la pnmera de las obras que
hemos examinado en la que aparece el termino oda.
Un lustro mas tarde, en 1580, se publico El arte poetica
en romance castellano del portugues Miguel Sanchez de Lima,
que es el primer libro en que "se recogen deliberadamente las
*
41
doctrinas poeticas de la escuela italiana."
En esta obra,
cuya doctrina no es "original ni abundante,"

h.o

en la que hay

"mediocndad en sus ideas" J y una "confusa mezcla de doctri
nas ajenas interpretadas de manera inconsistente y

9

superficial"
oda.

llll

+

encontramos una referencia especifica a la

En el dialogo segundo, al referirse Calidonio a las

composturas nuevas que se trajeron de Italia por Garcilaso y
Boscan, nos dice que todas tienen versos de once y siete
silabas y procede a citar las siguientes:

tercetos, octavas,

sonetos, odas, sextinas, esdrujulos, canciones, madrigales,
„
kt
verso suelto, eglogas y redondillas. J Con posterioridad
define o da un concepto de cada una de estas composiciones
dandonos ejemplos, no siempre del mejor gusto, de cada una de
ellas.

Al referirse a las odas declara:
Son las que Horacio en sus Lyricos llama Odas, las
quales son co^m_/puestas de cinco pies, los tres,
que son el primero, y el tercero, y quarto, son cor
tos de a siete syllabas cada vno, y los dos, que
son segundo y quinto, son largos de onze.^°

Continua refiriendose a la rima, a que no deben de usarse mas
de una docena de coplas en la composicion y a que no pueden
cambiarse, como en las canciones.

Cita como ejemplo la

Cancion IV de Garcilaso que al unico que hemos visto titularla
de oda, aparte de Sanchez Lima, es a Sainz de Robles, aunque
despues se refiere a ella como cancion.^

Al referirse a las
A8
canciones, expresa "todo es al aluedrio de los poetas"
con

tal de que los versos largos sean de once silabas y los cor
tos de siete y con la condicion de "que se guarde mucho de
que el sonido de pies y consonantes, ni la sentencia, off'en
kg
*
dan al oydo de los lectores." ' Como vemos, Sanchez de Lima
establece la lira como forma estrofica invariable para deter
minar la oda, sin consideraciones tematicas o de otra indole.
En este propio ano se publicaron las Obras de Garcilaso
de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera, anotaciones
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que, segun Menendez Pelayo, "Constituyen la mas alta cima del
saber critico del siglo X V I . D e

acuerdo con Vilanova este

trabajo es una
especie de suma poetica y preceptiva de todo el
saber critico de su tiempo . . . en donde Herrera
exponla en una prosa belllsima y suntuosa . . . la
historia de los generos poeticos; el origen de las
formas estroficas; los preceptos metricos de la
escuela italiana y una serie de apreciaciones crl
ticas de valor excepcional sobre los grandes poetas
grecolatinos, italianos y espanoles.51
Pues bien, como Garcilaso no escribio odas en castellano,
no hay ninguna anotacion dedicada a ellas.
Herrera las trata en las canciones.

No obstante,

Despues de referirse a

la poesia llrica griega antigua, nos dice lo que sigue:
"Entre los muchos generos de versos llricos es muy ilustre
este que llaman Melos, o Odas; con que se escriven i cantan
las pasiones i los cuidados amorosos."-*2

Cita a Aleman como

el primero que las compuso y despues se refiere a Anacreonte,
Safo, Alceo, Esteslcoro y al que fue "prlncipe" ^ de todos
ellos, Plndaro.

Antes de citar a Horacio, Herrera manifiesta

que la lengua latina no fue tan fertil como la griega pero
que tiene un poeta que vale por todos, "el m£s elaborado de
ek
,
todos los poetas Griegos i Latinos."-'
Despues de dedicarle
bastante espacio, expresa que va a hablar de la composicion
que llama cancion vulgar que es, segun el, "la mas noble
parte de la poesia melica . . .

i el mas hermoso i venusto

genero de p o e m a . D e s c r i b e la estructura de la cancion y
concluye manifestando que se "sigue la imitacion Griega y
Latina.
Como vemos, Herrera senala para las odas el campo
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amoroso solamente. A pesar de llamar principe de los poetas
a Pindaro, no se refiere en nada a sus epinicios u odas
heroicas.

Despues de hablar de Horacio, del que dice, errd
57
neamente, que titulo odas a sus libros porque se cantaban,
entra a tratar inmediatamente de la cancion que se hace,
segun el, a imitacion de los griegos y latinos.

Hay pues,

sin duda, alguna confusion en el tratamiento de estos generos.
El mismo Herrera titulo canciones a varios de sus poemas que
son verdaderas odas, segun la mayoria de los estudiosos de la
materia.
En 1592 se publico el Arte Poetica de Rengifo, calif'ica
do de tratadista pedestre y mediocre por Vilanova-^ y, aunque
sus ideas generales "sobre la poesia son pocas y vulgares . .
realmente ni la doctrina es absurda, ni los ejemplos son de
mal g u s t o . R e n g i f o trata de las odas en el capitulo cien
que se refiere a los himnos.

Dice que

son las Odes semejantes a los Hymnos, porque valen
tanto como Cantoss pero se diferencian ya en la
composicion; ya en el objeto, que del Hymno es solo
Dios: . y de las Odes universalmente cualquier
cosa.°°
Es interesante observar que cuando esta tratando de las can
ciones dice que las de Garcilaso y Boscan no difieren casi
nada de las de Petrarca y que asi lo han hecho los poetas
latinos que han escrito desde 1500* los que siempre han segui
do "las medidas, y leyes, que en las Odas de Horacio
observaron."

Rengifo emplea indistintamente los terminos

ode y oda. No cita ejemplos y expone que ha tratado de las
odas en el Capitulo XIV, lo que no es cierto, ya que aqui lo
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que dice, literalmente, es:

"Y que mas numerosas Odas de

Saphicos, y Adonicos, que aquellas dos, que se hizieron en
Alcala, quando se recibieron los huessos de San Eugenio
6l
*
Arcobispo de Toledo?";
este parrafo es citado literalmente
en el Diccionario de Autoridades, 1?26.

La seccion que dedi

ca a las canciones es bien extensa y cita numerosos ejemplos
de estancias en espafiol que han sido tomadas de Petrarca.

En

Rengifo encontramos poca confusion entre la def'iniciSn de la
oda y la cancion, exclusivamente la referenda a las odas de
Horacio a que nos hemos referido anteriormente.
La Philosophia Antigua Poetica de Lopez Pinciano, publi
cada en 1596, cierra el siglo XVI en lo que respecta a artes
poeticas.

En este libro, cuyo interes "decrece mucho al tra

tar de la poesia lirica"^ y cuyo autor es, segun Vilanova,
*
6U
"el mas grande de nuestros preceptistas aristotelicos,"
en
este libro, repetimos, no hay definicion ni clasificacion de
la oda.

Encontramos el termino epinicio al hablarnos de los

distintos tipos de poemas, y nos dice el autor que "tales
fueron los mas de Plndaro."^

Despues habla del epodo como

el remate de las canciones y cita a Horacio que asi titulS el
ultimo de sus libros liricos.^

Cuando se refiere al titulo

de las composiciones poeticas, dice que se toman de muchos
lugares, como, por ejemplo:

"de la persona q/ue_7 se celebra,

como la Eneyda de Eneas . . . del modo de ca/nj/tar, como
Odas, Melos; y de los inuentores, Anacreonticas . . .
El siglo XVII lo comenzamos con el Cisne de Apolo publi
cado en 1602 por Luis Alfonso de Carballo, calificado de

13
"rarisimo"
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por Menendez Pelayo y "uno de los libros mas

injustamente olvidados de nuestra literatura"^ por Vilanova.
Carballo no define ni clasifica la oda ni trata sobre ella
aunque dedica un parrafo del segundo dialogo a las canciones.
La obra esta dividida en cuatro dialogos y estos a su vez en
sesenta y cuatro parrafos, al final de cada cual Carballo
"pretende compendiar su doctrina poetica"^0 con una octava
real "cuya mediocre calidad artistica no impide que sea
/Cisne de Apolo 7 la mas antigua preceptiva casteliana en
verso."'71
En 1605 el licenciado Francisco Lopez de Ubeda publico
una Tabla de Arte Poetica al frente de su La picara Justina
en la que nos ofrece cincuenta y una combinaciones metricas
"deplorables . . . de pesimo oido y peor gusto."^2

Nada en

contramos aqui que tenga referenda con nuestro trabajo.
El Exemplar poetico de Juan de la Cueva, de I606, "apenas
hizo otra cosa que poner en verso lo que habia dicho Argote de
Molina con espiritu de investigacion erudita."^

De la Cueva

tambien participa de la confusion de terminos entre cancion y
oda al aconsejar la imitacion del estilo de Pindaro y Alceo,
a pesar de que estos escribieron odas unicamente:
No estes del temor desto enflaquecido,
ni a tu lira le niegues la sonora
cancion, de afeto y animo encendido.
En estilo sublime y elegante,
en oracion pulida y castigada
numerosa, y de espiritu constante;
limpia, ef'icaz, y en voces regalada,
cual de Plndaro fue y del Lesbio Alceo
esta poesia melica cantada.'^
Posteriormente utiliza la palabra oda al hacer una advertencia

1^

a los que quieran hacer eglogas.^
El Libro de la erudici5n poetica de Luis Carrillo de
Sotomayor, publicado postumamente en 1611 y que "es mas bien
un discurso polemico y un manifiesto de escuela que un arte
poefica elaborada con verdadero rigor preceptivo,

no define

ni clasifica la oda; es mas, solamente usa la voz una vez al
citar como ejemplo al divino Pindaro.'^
El propio ano se publico lo que constituye el primer
diccionario de la lengua castellana, el Tesoro de la lengua
castellana o espanola de Sebastian de Covarrubias, en el que,
en la voz oda, se da la etimologia de la palabra y se agrega:
"como las odas de Horacio."'78 Como vemos, no se define ni
clasifica la oda, pero tampoco hay confusion de estas con las
canciones ya que bajo esta voz no hay definicion alguna.
El "Discurso sot .'e la poetica" leido por su autor, don
Pedro de Soto en abril de 1612, considerado como "digno de
79 por Menendez
memoria"'
Pelayo, no contiene nada tampoco con
referencia al tema que nos ocupa, inclusive no usa 61 termino
aunque cita las canciones al referirse a las "composiciones
,,80
que se usan."
El licenciado Francisco de Cascales publico en 1617 las
Tablas poeticas "que colocan a su autor, por la diafanidad del
lenguaje, por la independencia de criterio y por la agudeza de
On

sus juicios, a la cabeza de nuestros tratadistas literarios,"
Qn
y que han sido rotuladas como un "excelente libro"
por
Menendez Pelayo.

Pues bien, aqui tampoco encontramos concepto

ni clasificaciSn de la oda y, lo que es mas, el autor
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participa del estado de confusion que hemos visto existe en
la mayorxa de los tratadistas de esta epoca.

Ef'ectivamente,

al tratar de las canciones, tema que tal vez sea uno de los
que lo desarrolla mas extensamente en esos tiempos,®^ dice
que se deben llamar asi aun en el caso de canciones de una
sola estancia, como Horacio que compuso odas de una sola
estancia.®^
Algunos afios mas tarde, en 162^, se publico "el admira
ble y rarisimo Discurso poetico de don Juan de Jauregui"^
que es "la primera refutacion doctrinal del culteranismo ba
sada en un riguroso analisis de sus principios y en una nega
*

*

cion tajante de las teorxas poeticas en que se inspira."

86

En este Discurso tampoco encontramos nada que pueda ser util
a este estudio.
El Arte de la lengua espanola castellana de Gonzalo
Correas, publicado en 1625» contiene algunas "sucintas nocio
nes de metrica castellana /con_7 no pocos elementos aprove
87
chables." ' Al tratar del verso de once silabas, cita como
composiciones escritas en este metro a las octavas, sonetos,
88
versos sueltos, ovillejos y tercetos
pero no cita las odas
ni las canciones.
Bartolome Leonardo de Argensola ha dejado su doctrina
literaria en varias epxstolas escritas en tercetos, sobre
todo en una dirigida a Fernando Osorio y en otra dirigida a
un estudiante de derecho, esta ultima un "verdadero tratado
de Arte poetica"®^ sin que en ninguna encontremos algo que se
refiera a la oda, aunque Argensola cita frecuentemente a
*
*
Plndaro y a Horacio.
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En el Diccionario de Autoridades de 1?26 aparece el ter
mino oda que se define como:
para cantar."

"Canto, o poesia que se hace

Se da la etimologia de la palabra y se cita

literalmente el parrafo de Rengifo a que nos hemos referido
anteriormente.

En la voz cancion, que se define apropiada

mente, hay una cita que nos hace pensar que todavia existe
algo de confusion en esta epoca:

"Coronel en los Comentarios

de Gongora, tom. 3. fol. 5* dice corresponde a las Odas de
91
Latinos y Griegos.
Ignacio de Luzan publica su Poetica por primera vez en
1737 y. por segunda vez, corregida y aumentada, en 1789.
Luzan, cuyo libro "gozo de autoridad de codigo por mas de una
92
centuria,"^ cita frecuentemente las odas de Horacio y alguna
que otra vez las de fray Luis de Leon.

Tambien se refiere a

las odas de Safo y de-Anacreonte, pero no las define ni clasi
fica.
En los anos finiseculares Gaspar Melchor de Castellanos
publico sus Lecciones de Retdrica y Podtica en las que "mlis
que hablar por cuenta propia, lo que hace es compendiar la
doctrina de Blair y dem&s preceptistas entonces en boga."^
En la oda, nos dice, se retiene la forma mds antigua de la
poesia, es decir, aquella en que los poetas "expresaban los
conceptos hijos de su entusiasmo, alababan a sus dioses y a
sus heroes, y se lamentaban de sus infortunios.

A con

tinuacidn clasifica las odas en cuatro categorlas:

sagradas,

heroicas, filosdficas y morales, y festivas y amorosas.
fine las primeras como himnos dirigidos a Dios 0 sobre

De

17

asuntos religiosos, y cita como ejemplo los salmos de David.
Con respecto a las segundas dice que son empleadas en las
alabanzas a los heroes y en la celebracion de hazanas marcia
les y de acciones, citando a Plndaro y a Horacio.

El grupo

tercero sirve para expresar los sentimientos inspirados en la
amistad, la virtud y la humanidad.

Vuelve a citar a Horacio.

El tiltimo grupo esta destinado meramente al placer y al entre
tenimiento.

Aqui cita a Horacio, autores modernos (sin citar

nombres) y todas las odas de Anacreonte.^

De todas las obras

que hemos examinado esta es la primera en que hay una clasifi
cacion formal de la oda.
A principios del siglo XIX, don Juan Francisco de Masdeu
publica su Arte poetica facil que "es el primer tratado com
pleto sobre versificacion que se escribe en Espana . . . desde
el siglo XVII." f En el dialogo sexto, dedicado a las poesias
cortas, el autor expresa que da "el nombre de coplas a todas
las poesfas, que se forman o con pocos versos, o con versos
no

pequenos."

A continuacion cita como ejemplo de coplas de

una sola estancia al madrigal y sefiala como principal entre
99
*
las coplas de dos o mas estancias a la oda.
Despues nos in
forma que la oda suele ser menos delicada que el madrigal y
que su "propio car£cter es la nobleza tanto en los pensamien
tos, como en las expresiones."•L0°

Hablando de otras especies

de coplas expresa que suelen recibir otros nombres pero que
todas se reducen por su caracter a las dos que ya ha menciona
do.

Entonces se refiere a "la que llaman Cancion Anacreontica

/que_7 pide concision y delicadeza, como el Madrigal; y la que
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tiene el nombre de Pindarica /que_7 se levanta y sostiene
como la Oda."^0^

Mas adelante encontramos la manifestacion

de que se podria decir mucho en materia de canciones puesto
que "en lengua castellana se hacen algunas de estilo griego,
y otras de estilo latino"

102

lo que nos demuestra que aun en

esta epoca todavia hay autores que no logran precisar exacta
mente los campos de la oda y de la cancion.
El Arte de hablar en prosa y en verso de don Jose Gomez
Hermosilla se publica en 1826.

Es la "obra sin duda la mas

leida en el siglo XIX por los tratadistas de Retorica y
Poetica"'*’^

y en la cual, en la seccion dedicada a las poesi

as liricas, aunque no nos da una definicion de la oda, la
clasifica en seis categoriass
(1)

las que expresan la admiracion y el" asombro que

inspiran ciertos objetos grandiosos, y las que, a su vez,
subdivide en dos clases:

a) las sagradas, en que se cel^

bran las maravillas del Altisimo y los misterios de la reli
gion, y b) las heroicas que se emplean en la alabanza de los
heroes y en cantar hazafias marciales, o acciones ilustres
aunque no sean precisamente de guerra;
(2)

comprende las que expresan nuestra alegrla por al

gun acontecimiento feliz, y las llama gratulatorias;
(3)

son aquellas en que exhalamos el fuego de una pasion

amorosa, llamadas eroticas;
(*0

son las que retratan las conmociones vivas, pero

ligeras y transitorias, que nos causan los placeres de la
mesa, el bailes, la musica y la reunion de varias personas
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entregadas a la recreacion y al pasatiempo, y han tornado el
nombre de anacreonticas;
(5) es el grupo mas numeroso y abraza todas aquellas que
expresan los sentimientos que nos inspiran la vista de algun
objeto y nuestras propias reflexiones, habiendo recibido el
nombre de f'ilosof'icas o morales, y
(6) aquellas en que desahogamos nuestro dolor cuando al
gun pesar nos oprime y dice que pudieran llamarse elegiacas.
El autor hace un comentario muy interesante al observar
que "no es el asunto el que distingue las varias clases de
poesias, sino el modo de tratarle."■L0^

Gdmez Hermosilla

dedica bastante espacio al tratamiento de la oda con frecuen
tes citas de clasicos griegos y latinos y de tratadistas y
concluye el capltulo con unas advertencias que conviene rese
nar.

En la primera establece con claridad y precision la

diferencia entre la oda coral y la monodia, primer autor de
los que hemos examinado que lo hace.

En la segunda se ref'iere

al hecho de que, como consecuencia de esta diversidad que
existe en los liricos griegos y latinos, en nuestros autores
que imitaron las canciones italianas tambien se produce una
division entre los que escriben largas composiciones con lar
gas estrofas, al estilo de Pindaro, y los que producen cortos
poemas con estrofas cortas, al estilo de Safo, Alceo y
Horacio.

Entonces dice que se pudieran llamar odas pindari

cas a las primeras y odas horacianas a las segundas enf'atizan
do el hecho de que "lo que si importa es distinguir las can
ciones italianas de las odas latinas."10^

La tercera y la
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cuarta advertencias estan dedicadas por entero a las anacre
onticas, incluyendo comentarios sobre la naturaleza de ellas,
asuntos que se pueden tratar, tono que le conviene, exten
sion y forma.

Como vemos, Gomez Hermosilla tiene un concep

to .cabal de lo que es la oda y de lo que es la cancion, esta
blece nitidamente las diferencias entre las dos, y clasif'ica
con bastante acierto la oda.
En 1827 Francisco Martinez de la Rosa publica su Poetica
en verso que no es "un tratado exclusivo de versificacion,"■L0?
en la que encontramos en el cuarto canto tres estrofas dedi
cadas a la oda que clasif'ica en heroica, a la que llama
10S
"sublime,”
moral y anacreontica. En las notas ocho y nueve
se refiere extensamente a la primera que tambien recibe, segun
el, el nombre de pindarica.

Establece una comparacion entre

Pindaro y Horacio y encuentra que entre los poetas espanoles
el que mas se acerca a Pindaro es Fernando de Herrera, y para
demostrarlo hace un analisis de su "Cancion a don Juan de
Austria."

De los imitadores de Horacio halla que Fray Luis

es el mas destacado y procede a analizar su "Oda a la Profecia
del Tajo."

El autor, que demuestra gran admiracion por

Herrera, se refiere a sus canciones a la batalla de Lepanto y
por la muerte del rey don Sebastian como ejemplos de odas en
que se demuestra "la osadia en las figuras, los giros atrevi
dos, las expresiones energicas que tanto realzan"^0^ la oda
heroica.

La nota nueve esta dedicada a la oda moral que

tiene por objeto la alabanza de la virtud.

Cita a Horacio co

mo el maximo cultivador de este tipo en la antigiiedad y dice
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que, entre los espanoles, Fray Luis es el que lo ha imitado
mejor; Martinez de la Rosa copia completa la "Vida retirada,"
oda que imita el Beatus Ille.

Entre otros poetas que escri

bieron odas morales cita a Francisco de la Torre, a Rioja y
a Melendez Valdes.

En la nota once trata la anacreontica que

"dedicada exclusivamente a celebrar el amor y el vino, . . .
nada admite que sea prof'undo ni elevado."*^0

Vuelve a men

cionar a Horacio como poeta destacado que escribio poesias de
este tipo y entre los espaftoles encuentra que Villegas fue
"el poeta antiguo castellano que mas sobresalio en este
111
gdnero."
El autor se refiere postenormente a las cancio
nes, a las que dedica solamente una estrofa y una nota, y no
encontramos nada que nos demuestre un estado de confusion si
milar a los que hemos hallado en otros autores.

Su clasif'ica

cion de la oda es mas parca que las que hemos visto (sola
mente tres tipos) y no define la oda heroica.
Mientras tanto, en America hay tambien estudiosos que se
preocupan con estos asuntos y, en 1835, el ilustre venezolano
don Andris Bello publica sus Principios de Ortologfa y
Metrica de la lengua castellana. calificada de "iobra
magistral!"

11?

por Benot.

Bello tiene en el capitulo IX algu

nas citas de odas de diversos autores.

El punto interesante

es el de que, al referirse a la cancidn, dice que es "como
todos saben, un nombre genlrico que abarca todas las composi
ciones liricas . .

en

qUe mantiene un punto opuesto

al de Jovellanos que, como recordaremos, equiparaba la oda a
la poesia lirica:

"El caracter peculiar de la oda o poesia
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lirica."

No encontramos referencia directa, clasificacion

ni definicion de la oda.

Habla de un romance heptasilabo al

que llama anacreo'ntico y que, segun el, se usa para cantar
11^
asuntos ligeros, J y de unas silvas octosflabas y de versos
menores que utilizo Villegas en algunas de sus anacreonti
116
cas.
La decima edicion del Diccionario de la Real Academia de
1852, define la oda asi:

"Composicion lirica que admite

varias formas y se divide por lo comun en partes o .estrofas
iguales."117
El Compendio de Retorica % Poetica de Jose Coll y Vehf,
"uno de los literatos mas de veras . . . preceptista y erf
lift
tico, filologo, poeta y maestro"
de la Espana decimononica,
se publica por primera vez en 1862 y en el resto del siglo
tiene mas de doce reimpresiones, lo que da el grado de su popu
laridad.

En el capftulo primero, dedicado a la poesia lirica,

al hablar de los distintos tipos de poemas, dice que sola
mente tratari de los que, "presentando un tipo caracterfstico,
hayan ejercido grande influencia en la historia de la litera
tura espafiola."
El primero que trata esla
espacio y de la que dice quese

oda, a la que dedica bastante
aplicaba lo mismo al canto

heroico que al festivo y gracioso, por lo que le "es imposible
dar una definicidn que comprenda composiciones de tan diversa
120
Indole."
DespuSs expresa que modernamente se le ha dado
este nombre a "composiciones llricas en que los poetas se
esmeraban en imitar la forma clasica de la oda de Horacio.
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Aunque confiesa que "est£ lejos de una exactitud com
pleta,"
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clasif'ica la oda en cuatro categorias;

(1) la

sagrada, que tiene por objeto excitar y enaltecer el senti
miento religioso; (2) la heroica, que expresa el entusiasmo
que inspiran las hazanas ilustres, los grandes hombres, las
glorias nacionales; (3) la moral, que expresa en tono m&s
templado los suaves afectos que nacen del sosiego de la con
ciencia y de la generosidad del corazdn, y» (4) la anacredn
tica, que canta los placeres del amor y del vino.^^-^
En seccitfn aparte trata de la cancidn, de la que dice
que "este nombre se ha empleado en un sentido tan general y
124
tan vago como el de la oda."
Establece la distinci<5n en
tre la cancidn italiana y la oda diciendo de aqu£lla que "el
estilo es m&s templado y m£s dif'uso que el de la oda, sus
estancias mas largas, y terminan con una m£s corta a manera
de epilogo."^5

gn cierta manera se refiere a la "contamina

tio" de que hemos hablado al decir que "muchas de las poesias
que citamos al hablar de la oda y de la elegla llevan el
titulo de canciones, por haberse atendido mas al metro que al
I n/f

carScter de la composici<5n."

Asi observamos que Coll tiene

un concepto cabal de la oda sin que tenga confusion con las
canciones; aunque se ref'iere a la "contaminatio," clasif'ica
con acierto la oda y declara la imposibilidad de definirla.
Eduardo de la Barra publico en Santiago de Chile en 1891
Nuevos estudios sobre versificacion castellana considerado
como un trabajo admirable por Benot.^^

No hay referenda

directa a la oda ya que no trae clasificacion de la poesia,
pero cita algunas como ejemplos en la secciSn dedicada al

zk
verso suelto.12®
En la decimo tercera edicion del Diccionario de la Real
Academia de 1899 apareee una definicion de la oda mucho mas
completa que la de la decima edicion:

Composicion poetica del genero lirico, que admite
asuntos muy diversos, y muy varios tonos y formas,
y se divide frecuentemente en estrofas o partes
iguales. Por sus distintos fines y caracteres
. toma los calificativos de sagrada, heroica, filoso
fica o moral, anacreontica, etc. Esta voz, sin em
bargo, significa mas generalmente composicion poe
tica de grande elevacion y arrebato.129
Esta definicion se mantendra por las sucesivas ediciones del
Diccionario hasta el presente.

Al propio tiempo, es intere

sante seffalar que la misma edicion amplia notablemente el
vocablo cancion e incluye la siguiente acepcion:

Nombre dado antiguamente a composiciones poeticas
de distintos generos, tonos y formas, entre los
cuales hay muchos que tienen todos los caracteres
de la oda, como por ejemplo las de Herrera a don
Juan de Austria, a la victoria de Lepanto y a la
perdida del rey D. Sebastian.13°
Como vemos el Diccionario se refiere directamente al estado
de confusion que prevalecio durante tanto tiempo.
En 1906 se publico en Buenos Aires La ciencia del verso
de Mario Mendez Bejarano que, segun Diez Echarri
con sus pretensiones de agotar el tema ^metrica
espanola_7 » tanto historica como doctrinalmente, es
solo un catalogo de nombres y de datos sin orden ni
rigor cientifico y con una pobreza doctrinal que
asombra.131
Mendez encuentra que hay tres subgeneros en la poesia
lirica, el primero de los cuales es la oda, que es
canto por antonomasia ZqueJ7 brota del alma cuando
se rebosa de entusiasmo y no hay medio de enf'renar
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el torrente de ideas y sentimientos generosos que
se desbordan del espiritu. Es el mas noble de
los poemas liricos, el mas libre en sus formas, y
no admite mas metrificacion que el verso heroico,
o, por lo menos, de arte mayor . . ,132
El autor clasif'ica la oda en tres categorias:

sagrada, cuan

do ‘canta la belleza del orden religioso con un estilo eleva
do y una diccion majestuosa; profana, cuando canta la belle
za humana en su caracter o en sus actos con un estilo menos
grave y mas arrebatado que la anterior, y f'ilosofica, cuando
canta la hermosura de las reflexiones evocadas en el animo
por los sucesos interiores o exteriores que despiertan su
inspiracion, con un estilo mas grave, mas serio y concentra
do que las precedentes.
Observamos que esta clasificacion de la oda difiere bas
tante de las que hemos resenado, especialmente porque no in
cluye las anacreonticas a las que situa con otras composicio
nes de verso corto, como las letrillas y los villancicos.
Tambien observamos que no hace referenda a la oda heroica en
esta clasificacion pero es porque ya se ha ref'erido a ella en
altos terminos en la seccion titulada "Transicion ideal de la
epica a la lirica" donde expresa que "es una de las mas solem
nes expresiones de la belleza poetica. . . ."^3^

jy0 podemos

dejar de referirnos a lo que manifiesta de la cancion de la
que dice que es como "una oda de menos arrebato . . . posible
para los poetas de segundo orden o que no poseen en su lira la
cuerda del entusiasmo."^35

como vemos, no hay confusiSn pero

no coincidimos con el autor en lo que respecta a las canciones.
Emilio Huidobro publico en 192^, en Lima, un tomito titu
lado Versificacion que contiene informacion util sobre metros
clasicos, pero que no contiene nada que podamos relacionar

26
con este estudio.
En 193^» Narciso Alonso Cortes dio a la publicidad sus
Nociones de preceptiva literaria en las que trae una seccion
dedicada a la oda que define diciendo que
es una composicion que tiene por objeto cantar el
entusiasmo y exponer las reflexiones que en el ani
mo del poeta sugiere algun hecho trascendente, ya
en el orden religioso, ya en el humano, ya en el
moral.13°
El autor tambien establece una clasificacion en cuatro cate
gorias:religiosas. que expresan la admiracion y entusiasmo
producidos por la grandeza divina; heroicas. cuando expresan
la reaccion del poeta ante un hecho humano de abnegacion, de
heroismo o de talento; filosoficas o morales. que reflejan la
impresion causada por alguno de los problemas de la vida, de
los cambios de fortuna, etc., y anacreonticas, que son desti
nadas a cantar los goces del amor y del vino.

Expresa Alonso

que el cambio de gustos ha hecho que ya no se cultive la
oda.^-^

Con posterioridad, al tratar de las canciones, dice

que son composiciones que los poetas del Siglo de Oro escri
bieron a imitacion de las canciones italianas, para expresar
"sentimientos producidos por un hecho amoroso, sentimental o
elegiaco /por lo que son_7 verdaderas odas o elegias,

lo

que constituye una referenda mas a la "contaminatio" de que
hemos hablado anteriormente.
Jose Manuel Marroquin edito en Bogota, en 1935» RetSrica
y poetica. El autor manifiesta que la poesia lirica mas nota
ble es la oda.

No nos da una definicion general, pero la

clasif'ica en seis categorias:
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(1)

las composiciones en que se expresa la admiracion

que inspiran ciertos objetos grandiososs
(2)

las que expresan nuestra alegria por algun aconte

cimiento feliz;
(3)

las inspiradas por la pasion del amor, que se 11a

man er6ticas;
(4-)

las

transitorias,

que pintan lasemociones vivas, pero ligeras y
que nos causan

baile, la musica,
(5)

las

etc., y se

los placeres de la mesa, el
llaman anacreonticas;

que expresan los sentimientos que nos inspiran

la contemplacion de algun objeto y nuestras propias reflexio
nes sobre los sucesos de la vida, etc., estas se llaman
filosoficas o morales, y
(6)

aquellas en que desahogamos nuestro dolor cuando

algun pesar nos oprime, que se llaman elegias.
El autor no trata ningun otro tipo de poesia lirica y en
la clasificacion anterior observamos que incluye las elegias,
en lo que coincide con Gomez Hermosilla.

Concluye

manifestando:
Actualmente se hace poco caso de la clasificacion
de las poesias liricas. A cada una le pone su au
tor el titulo que le acomoda, y ni el ni sus le.c
tores se curan de averiguar a que clase
pertenece. ^ 0
Antonio Montoro Sanchis en su Poetica espanola de 19^9*
en el ultimo capitulo, "Ritmos y generos poeticos," al tratar
de la poesia lirica, manifesto que se encuentran en ella algu
nos generos concretos; de estos generos el primero que trata
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es la oda, de la que dice que "su caracter preponderante es
HH
„
el entusiasmo."
No da una clasificacion y, posteriormente,
I
senala que le seria licito anadir a la lista de poemas liri
cos las canciones "tan abundantes en los dos Siglos de Oro,
pero la cancion en realidad esta difuminada en la oda, o en
Ijlip

el idilio, o en la balada."

Tambien expresa que en la

lirica caben otros generos pequePlos, entre los cuales incluye
las anacrednticas.1^

Es un punto muy interesante, sin duda,

el que nos da con respecto a la cancidn.
La Preceptiva literaria de Enrique Munoz Meany se publico
en 1951*

Despuds de informarnos que sigue a los autores mds

modernos, hace una relacidn de las composiciones del gdnero
lirico, entre las que cita la oda y la cancidn.1^

Al tratar

concretamente la oda, se refiere a su origen griego y manifieE;
ta que es "una composicidn en la cual se expresan los movi
mientos mas hondos del espiritu y los mds apasionados senti
mientos del corazdn humano . . . producto del entusiasmo del
14<
poeta." J Las clasif'ica en cuatro grupos: heroicas 0 pindd
ricas, que son un canto a las grandes acciones humanas y al
espectdculo de sublime magnificencia que ofrece la naturaleza;
anacrednticas, que cantan los goces de la vida y todos los
placeres en general; sagradas, que se inspiran en asuntos re
ligiosos y, filosdfico-morales, que expresan reflexiones
acerca del universo, el hombre y otros temas andlogos.1^

En

la seccidn dedicada a la cancidn destaca su origen provenzal y
senala que es m&s corta que la oda.

Tambidn dedica mucho

menos espacio a la canciSn y no observamos que exista
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confusiSn entre esta y la oda.‘L^
El padre Juan Rey, S.I., en su Preceptiva literaria
de 1969* entre los diversos generos de poesia lirica, trae
la oda, haciendo mencion a su origen griego y sefialando que
modernamente se llama asi a las "composiciones escritas a
l|lO

imitacion de las griegas y latinas,"
nos resulta un poco anacronico.
oda en cuatro categorias:

lo que, francamente,

A continuacion clasif'ica la

religiosa, que expresa los senti

mientos inspirados por la religidn; heroica, que celebra las
hazanas ilustres y las glorias de las naciones y de los gran
des ingenios; moral, que expresa la tranquilidad y dulzura,
companeras de la rectitud de la conciencia y de la generos.i
dad del corazdn, y anacredntica, que canta f'estivamente los
placeres f'ugaces, mds materiales que espirituales.

Al

ref'erirse a la cancidn, a la que dedica poco espacio, dice
que "puede darse cierta confusidn"^0 al definirla y que "las
que Herrera llamo canciones son verdaderas odas."‘L-^

Tampoco

en este autor existe confusidn.
Despues de analizar el material informative precedente,
podemos llegar a algunas conclusiones parciales con respecto
a la aparicidn y desarrollo del concepto de la oda.
El tdrmino es de origen griego y se refiere a composicio
nes podticas hechas para ser cantadas.

La forma mds antigua

parece haber sido la oda coral, de origen religioso, con carac
terlsticas ya senaladas, y cuyo maximo exponente fue Pindaro.
Posteriormente surgio otra composicidn, la monodia, de origen
popular, cuyos caracteres han sido indicados, y cultivada,
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entre otros, por Safo y Anacreonte.

Ambos tipos pasan a la

Roma de Horacio, quien los adapta e introduce cambios temati
cos y estructurales. En la Italia renacentista se produce una
"contaminatio" con la cancidn de origen provenzal, lo que
trae como consecuencia una confusidn en los tdrminos, llaman
dose odas a canciones y viceversa.
Este fendmeno es de destacar porque pasa a Espana junto
con el movimiento italianista.

A pesar de que durante esta

dpoca se publican numerosos discursos y artes podticos, no es
hasta 1726, con el Diccionario de Autoridades, que tenemos
una definicidn de la oda, la que coincide con su significado
etimoldgico. La primera clasificacidn que encontramos es la
que aparece en las Lecciones de Retdrica y Podtica de
Jovellanos, a fines del siglo XVIII.
A partir de este momento encontramos a numerosos autores
que definen la oda y que la clasif'ican, sin que hallemos
diferencias fundamentales entre ellos, a no ser el caso de
Gomez Hermosilla y Marroqufn que incluyen un grupo destinado
a temas eleglacos.
Coll y Vehl apunta, acertadamente en nuestra opinidn, la
imposibilidad de definir la oda por la diversa Indole temdtica
que puede comprender.

Efectivamente, podemos elaborar una

definicidn que incluya las heroicas, las sagradas, las filosdfico-morales, etc., pero, £como incluir las anacrednticas?
En las ediciones del diccionario de la Real Academia a
partir de la decimotercera, despues de clasif'icar la oda, se
dice que con esta voz se designa mas generalmente composiciones
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poeticas de grande elevacion y arrebato, lo que deja fuera
las anacreonticas, que tienen de todo menos de estas dos
caracteristicas.
En realidad los eruditos no lograron formular a traves
de cuatro siglos una definicion que abarque integralmente las
odas por la imposibilidad de incluir las anacreonticas, tan
distintas, tematicamente, del resto.

En este estudio la cla

sificacion que utilizaremos sera como sigues

heroicas, reli

giosas, filosofico-morales y anacreonticas.

Despues de estu

diar las composiciones de los autores que han sido selecciona
dos de cada periodo, complementaremos estas conclusiones con
la adicion del analisis formal.
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Capitulo II
La oda renacentista

En este capitulo examinaremos la obra poetica -de fray
Luis de Leon, de Fernando de Herrera y de Francisco de
Medrano, a quienes consideramos como poetas representatives
de la segunda mitad del siglo XVI.
Fray Luis de Leon, "uno de los varones mas insignes que
ha tenido Espana por su sabiduria y elocuencia,lider in
discutible e indiscutido de la escuela poetica salmantina,
"principe de la lirica .castellana,"

aedo de inspiracion ex

traordinaria, produjo de las mejores odas que se hayan escri
to en castellano, algunas de las cuales "son y seran siempre
joyas preciadas de las antologias espanolas."-^

El ilustre

vate agustiniano, en la dedicatoria que precede a sus poe
sias, a las que modestamente llama "obrecillas,"

nos informa

que son tres las partes en que se divide el libroi
En la una van las cosas que yo compuse mias. En
las dos postreras, las que traduje de otras len
guas, de autores ansi prof'anos como sagrados. Lo
profano va en la segunda^parte, y lo sagrado, que
son algunos salmos y capitulos de Job, van en la
tercera.5
Atendiendose a la division indicada que hace fray Luis,
nosotros solo examinaremos las poesias originales y no comen
taremos sobre el resto de su obra lirica.
kz

Para hacer lo
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anterior seguiremos la edicion de 1931 del padre Llobera,
Obras poeticas del maestro fray Luis de Leon, que conserva
el orden de los poemas de la edicion principe, no seguire
mos la terminologia ("oda") que el emplea.
Si analizamos las poesias desde el punto de vista de la
estrofa usada, segun el plan propuesto, vemos que fray Luis
tiene una preferencia marcada por la lira, tal como la uso
Garcilaso en "A la flor de Gnido", es decir, tres heptasila •
bos y dos endecasilabos siguiendo el siguiente esquemai
a B a b B.

Como ejemplo vamos a citar la primera estrofa de

III, "A Francisco de Salinas", tan extraordinaria que ella
sola bastaria "para inmortalizar a Fray Luis":^
El aire se serena
y viste de hermosura y luz no usada,
Salinas, cuando suena
la musica estremada
„
por vuestra sabia mano gobernada.'
En total, hay diecisiete poesias escritas en liras, utilizan
do distintas formas estroficas en las seis restantes.
referimos a estas.

Nos

En la XV, "A don Pedro Portocarrero",

emplea siete estrofas aliradas con cuatro heptasilabos y
tres endecasilabos:

a B a B b c C que sigue un esquema simi

lar al de la lira con la inversion del ultimo endecasilabo y
la adicion de un pareado final.

La primera estrofa nos lo

mostrara mejort
No siempre es poderosa,
Carrero, la maldad ni siempre atina
la envidia ponzonosa,
y la fuerza sin ley que mas se empina
al fin la frente inclina;
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anterior seguiremos la ediciSn de 1931 del padre Llobera,
Obras •poe'ticas del maestro fray Luis de LeSn. que conserva
el orden de los poemas de la edici6n principe, no seguire
mos la terminologxa ("oda") que 61 emplea.
Si analizamos las poesias desde el punto de vista de la
estrofa usada, segun el plan propuesto, vemos que fray Luis
tiene una preferencia marcada por la lira, tal como la us6
Garcilaso en "A la flor de Gnido", es decir, tres heptasila
bos y dos endecasllabos siguiendo el siguiente esquemai
a B a b B.

Como ejemplo vamos a citar la primera estrofa de

III, "A Francisco de Salinas", tan extraordinaria que ella
sola bastaria "para inmortalizar a Fray Luis"t
El aire se serena
y viste de hermosura y luz no usada,
Salinas, cuando suena
la musica estremada
„
por vuestra sabia mano gobernada.'
En total, hay diecisiente poesias escritas en liras, utilizan
do distintas formas estrSficas en las seis restantes.
referimos a estas.

Nos

En la XV, "A don Pedro Portocarrero",

emplea siete estrofas aliradas con cuatro heptasilabos y
tres endecasilabosi

a B a B b c C que sigue un esquema simi

lar al de la lira con la inversiSn del ultimo endecasilabo y
la adici6n de un pareado final.

La primera estrofa nos lo

mostrarS mejor:
No siempre es poderosa,
Carrero, la maldad ni siempre atina
la envidia ponzonosa,
y la fuerza sin ley que mas se empina
al fin la frente inclina;
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que quien se opone al cielo,
g
cuando mas alto sube, viene al suelo.
En la XVI, "Contra un juez avaro", fray Luis inicia el
uso de un cuarteto de heptasilabos y endecasilabos con rima
g
cruzada, siguiendo el esquema a B a B.
La oda tiene en
total siete estrofas y las seis primeras siguen este patron
ya sefialados
Aunque en ricos montones
levantes el cautivo inutil oro,
y aunque tus posesiones
,Q
mejores con ajeno daffo y lloro, . . .
La ultima es un sexteto-lira;

a B a B c Cs

del tiempo hambriento y crudo,
que viene con la muerte conjurado
a dejar e desnudo
del oro y cuanto tienes mas amado;
y quedaras sumido
,,
en males no f'inibles y en olvido.
En la XVII, "En una esperanza que salio vana", el poeta
utiliza tercetos encadenadoss

ABA

BOB

CDC,

etc.

Sirvan de ejemplo las dos primeras estrofas:
Huid, contentos, de mi triste gecho.
£Que engafto os vuelve a do jamas pudistes
tener reposo ni hacer provecho?
Tened^en la memoria cuanto fuistes
con publico pregon lay! desterrados1?
de toda mi comarca y reinos tristes.
Termina esta poesia, como es usual cuando se usa esta estrofa,
con un cuarteto de rima cruzada, serventesio, que se obtiene
agregando un verso al ultimo terceto con la misma rima del
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que quien se opone al cielo,
g
cuando ma's alto sube, viene al suelo.
En la XVI, "Contra un juez avaro", fray Luis inicia el
uso de un cuarteto de heptasllabos y endecasilabos con rima
cruzada, siguiendo el esquema a B a B.

o

La oda tiene en

total siete estrofas y las seis primeras siguen este patrSn
ya sefialadoi
Aunque en ricos montones
levantes el cautivo in-fitil oro,
y aunque tus posesiones
mejores con ajeno daffo y lloro,
La ultima es un sexteto-lira:

,Q
•

•

•

a B a B c C:

del tiempo hambriento y crudo,
que viene con la muerte conjurado
a dejar
del oro y cuanto tienes mSs amado;
y quedaras sumido
en males no finibles y en olvido.
En la XVII, "En una esperanza que saliS vana", el poeta
utiliza tercetos encadenados:

A B A

B C B

CDC,

etc.

Sirvan de ejemplo las dos primeras estrofas:
Huid, contentos, de mi triste pecho.
iQue engafio os vuelve a do jamSs pudistes
tener reposo ni hacer provecho?
Tened la memoria cuanto fuistes
con publico preg6n iay! desterrados
de toda mi comarca y reinos tristes.^2
Termina esta poesla, como es usual cuando se usa esta estrofa,
con un cuarteto de rima cruzada, serventesio, que se obtiene
agregando un verso al ftltimo terceto con la misma rima del

segundo versoj
Alii, contento, tus moradas sean,
alii te lograras, y a cada uno
de aquellos que de mi saber desean,
les di que no me viste en tiempo alguno.
En el poema XXI, "A nuestra Seffora", el vate agustini.
ano utiliza la estrofa mas larga de sus poesias originales,
una estancia de once versos al estilo de las canciones ita
lianas, que sigue el esquema siguiente:
d E.

a B C b A C c D E

Ejemplo:
Virgen que el sol mas pura,
gloria de los mortales, luz del cielo,
en quien es la piedad como la altezai
los ojos vuelve al suelo,
y mira un miserable en carcel dura
cercado de tinieblas y tristeza;
y si mayor bajeza
no conoce ni igual juicio humano
que el estado en que estoy por culpa ajena,
con poderosa mano
quiebra, Reina del cielo, la cadena.

Termina con una estrofa mas corta, a manera de comiato o re
mate pero sin que pueda considerarse como tal ya que este es
generalmente "un apostrofe que el poeta dirige a la propia
cancion,"^ y en este caso fray Luis se dirige a la Virgen,
segun veremos con el ejemplo.

El esquema ess

a B C b C.

Virgen, el dolor fiero
anuda ya la lengua, y no consiente
que publi^ue la voz cuanto desea;
mas oye tu al doliente
^
animo, que contino a ti vocea.
La XXII, "A don Pedro Portocarrero", consta de trece
estrofas aliradas de seis versos cada una que siguen el
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segundo versos
Alii, contento, tus moradas sean,
alii te lograrfis, y a cada uno
de aquellos que de mi saber desean,
les di que no me viste en tiempo alguno. ^
En el poema XXI, "A nuestra Senora", el vate agustini
ano utiliza la estrofa m&s larga de sus poesias originales,
una estancia de once versos al estilo de las canciones ita
lianas, que sigue el esquema siguiente:
d E.

a B C b A C

cDE

Ejemplo:
Virgen que el sol mSs pura,
gloria de los mortales, luz del cielo,
en quien es la piedad como la alteza:
los ojos vuelve al suelo,
y mira un miserable en cSrcel dura
cercado de tinieblas y tristeza;
y si mayor bajeza
no conoce ni igual juicio humano
que el estado en que estoy por culpa ajena,
con poderosa mano
quiebra, Reina del cielo, la cadena.

Termina con una estrofa m£s corta, a manera de comiato o res
mate pero sin que pueda considerarse como tal ya que este es
generalmente "un apSstrofe que el poeta dirige a la propia
canciSn,"1-* y en este caso fray Luis se dirige a la Virgen,
segSn veremos con el ejemplo.

El esquema es:

a B C b C.

Virgen, el dolor fiero
anuda ya la lengua, y no consiente
que publi^ue la voz cuanto desea;
mas oye tu al doliente
Snimo, que contino a ti vocea.
La XXII, "A don Pedro Portocarrero", consta de trece
estrofas aliradas de seis versos cada una que siguen el
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siguiente esquema:

a B a b c C con una mayor la de cuatro

versos heptasllabos.
La cana y alta cumbre
de Illberi, clarlsimo Carrero,
contiene en si tu lumbre
ya casi un siglo entero,
y mucho en demasla
^
detiene nuestro gozo y alegrla.

'

Por ultimo, la composicion XXIII, "Al salir de la car
cel", es una decima o espinela con el tradicional esquema
octosilabico de dos redondillas unidas por dos versos de en
lace:

a b b a a c c d d c
En resumen, en las veintitres composiciones originales

escritas por fray Luis, los patrones estroficos utilizados
son:

liras (diecisiete), tercetos encadenados (uno), cuar

tetos alirados (uno), sextetos alirados (uno), estrofas ali
radas de siete versos (una), estancias de once versos (una)
y decima (una).
El esmerado analisis metrico de los versos endecaslla
bos empleados por fray Luis en los.poemas examinados, nos
demuestra que el tiene una marcada preferencia por el tipo
corrientemente llamado heroico, con apoyos rltmicos en la

*

*

sexta y decima sllabas.

18

*

*

Segun Henrlquez Urefla este

para

digma es el que ha predominado en nuestro idioma,"^ criterio

PO
compartido por Julian del Rosario

pn
y Diez Echarri.

Navarro Tomas sostiene que en el Renacimiento "se elevo con
siderablemente el uso del endecasllabo heroico /2-6-lOj/ o
pp

trocaico."^*

Para otros crlticos— Munoz Meany, Baehr--este

paradigma es usado con tanta frecuencia como el del safico.
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siguiente esquema:

a B a b c C con una mayoria de cuatro

versos heptasilabos.
La cana y alta cumbre
de Iliberi, clarisimo Carrero,
contiene en si tu lumbre
ya casi un siglo entero,
y mucho en demasia
detiene nuestro gozo y alegria.

'

Por ultimo, la composici6n XXIII, "Al salir de la c£r
cel", es una decima o espinela con el tradicional esquema
octosilSbico de dos redondillas unidas por dos versos de en
lace:

a b b a a c c d d c
En resumen, en las veintitres composiciones originales

escritas por fray Luis, los patrones estrfificos utilizados
son:

liras (diecisiete), tercetos encadenados (uno), cuar

tetos alirados (uno), sextetos alirados (uno), estrofas ali
radas de siete versos (una), estancias de once versos (una)
y decima (una).
El esmerado anSlisis metrico de los versos endecasila
bos empleados por fray Luis en los poemas examinados, nos
demuestra que el tiene una marcada preferencia por el tipo
corrientemente llamado heroico, con apoyos ritmicos en la
18
sexta y decima silabas.
Segfin Henriquez Urena este para
digma es el que ha predominado en nuestro i d i o m a , ^ criterio
compartido por JuliSn del Rosario

20

y Diez Echarri.

21

Navarro Tom&s sostiene que en el Renacimiento "se elevfi con
siderablemente el uso del endecasilabo heroico /2-6-10_7 0
pp

trocaico."

Para otros crlticos— Munoz Meany, Baehr— este

paradigma es usado con tanta frecuencia como el del sSfico.
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Al considerar este ultimo, hemos tornado en consideracion las
variantes seflaladas por Navarro Tomas.2^

La proporcion

usada por el vate agustiniano es de casi dos heroicos por
cada safico.
Estos dos tipos, aunque constituyen la gran mayoria de
los versos, no excluyen el uso de otros esquemas, si bien en
proporciones minimas.

Por ejemplo, encontramos un verso con

acentos en cuarta y decima, no muy comunes, porque no es
facil tener tiradas de cinco silabas sin acentos en
espanol:2^

"Vere las causas y de los estios:"2-^.

El si

guiente verso es completamente irregular: "De Magdalo, bien
p^
que perdidamente"
con apoyos ritmicos en las silabas segun
da y decima, a menos que tomemos en consideracion el hecho
de que en los adverbios en mente se dan, en la realidad, dos
acentos, en cuyo caso tendriamos un verso con acentos en la
segunda, la octava y la decima, utilizado con frecuencia por
el aeda salmantino.2^
Algunas veces utiliza versos constituidos por clausulas
trocaicas en su totalidad:

"Re / coge E / lisa el / pie que /

vuSla el / dia?"; "Y el / alma / hecha / sierva a / vicio /
pQ
bruto?" , con la primera silaba en anacrusis.
En los versos heptasilabos, el aeda usa preferentemente
la modalidad trocaica (acentos en las salabas pares con la
primera en anacrusis), siguiendole en proporcion muchi'simo
menor la variedad dactilica (acentos en la silaba tres y la
seis y las dos primeras en anacrusis).
(A:

primera, cuarta y sexta; B:

son menos usados aun.

Los tipos mixtos

primera, tercera y sexta)

Fray Luis sigue, pues, la tendencia
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de la epoca que es hacia el ritmo o tipo trocaico.2^

Encon

tramos dos versos acentuados solamente en la sexta silaba:
"que con la primavera" y "y como codiciosa"^0 .
Al analizar los versos de fray Luis, hallamos tambien
reflejada cierta inconsistencia en la pronunciacion de com
binaciones vocalicas.
separa en ru-i-do:

Por ejemplo, el diptongo ui lo

"la del que huye el mundanal ru-i-do,";

"con un manso ru-i-do,

.

Huir unas veces es bisilabo y

en una ocasion lo encontramos monosilabo.
lo deshace en distintas oportunidades:

El diptongo ia

"con sed insaci-a-

ble"; "que tus pasos gui-ando descendia"; "lo que la en si
fi-a-da"; "Gri-al, a la subida"-^2 y no son todos los casos.
La palabra cru-el la trata como bisilaba en cuatro oportuni
dades y tambien destruye este diptongo en cru-e-za.
Tempestu-o-^so es considerado termino pentasllabo en dos
ocasiones.
Tematicamente encontramos que el mayor numero
(dieciseis) de las composiciones originales de fray Luis cae
en la categoria de las que hemos llamado poesias filosoficomorales; tres son heroicas y cuatro religiosas.

No hemos

hallado ninguna anacreontica.
En el grupo de las composiciones heroicas, incluimos la
VII, "Profecia del Tajo", la XX, "A Santiago" y la XXII, de
dicada a Portocarrero y cuyo primer verso es "la cana y alta
cumbre".

"La profecia del Tajo" es un poema magnifico," ex

traordinario, del que dijo Arjona que "no tiene la lengua
castellana oda alguna comparable a esta"*^ y en el que "por “
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primera vez se aplica . . .
toricos nacionales.

el estilo clasico a asuntos his

Es bien conocida la leyenda de

Rodrigo para que insistamos en ella, y es bien conocida y
recordada tambien la primera linea de esta oda "Folgaba el
rey don Rodrigo . . . "

La vision apocaliptica de lo que va

a pasarle a Espa&a como resultado de la pas ion insana del
godo, nos da los mejores versos del poema.

La poesia "A

Santiago" nos pinta un cuadro distinto, un cuadro en el que
el apostol, hecho un Marte redivivo, con la pujanza de un
leon hambriento, armado con espada relumbrante, arremete
como rayo ligero contra la morisma descreida que huye des
pavorida.

En el poema XXII fray Luis se refiere un tanto

hiperbolicamente a las hazaffas de Portocarrero.
El grupo mas numeroso, como hemos indicado anterior
mente, es el de las composiciones filosof'ico-morales, que
cuenta dieciseis composiciones.
siguientes:

Aqui hemos incluido las

I, "Vida retirada"; II, "A don Pedro

Portocarrero"5 III, "A Francisco Salinas"; IV, "Al nacimien
to de la hija del marques de Alcanices"; V, "A Felipe Ruiz";
VI, "A una seflora pasada la mocedad"; VIII, "A Diego Olarte"
(Noche serena); IX, "A Querinto"; X, "A Felipe Ruiz"; XI,
"Al licenciado Juan de Grial"; XII, "A Felipe Ruiz"; XIV,
"Al apartamiento"; XV, "A don Pedro Portocarrero"; XVI,
"Contra un juez avaro"; XVII, "En una esperanza que salio
vana" y XXIII, "Al salir de la carcel".
En este grupo todas las poesias de fray Luis son magni
ficas, pero algunas de ellas han sido consideradas entre las

mejores que ha escrito.

Bien conocida es la "Vida retirada",

a imitacion del Beatus Ille de Horacio. La poesia III dedi
cada al musico ciego Salinas, incluida por Angel del Rio en
el piano platonico-pitagorico de su clasificacion,-^ es con
siderada por Oresti Maori como de tema mistico;-^ es una de
las piezas maestras de la lirica espaffola*
/b_7astaria esta oda para inmortalizar a fray Luis,
si no tuviera otras composiciones y titulos que le
acreditaran. Nada hay en toda la lirica castella
na, y tal vez en la universal, gue se le pueda com
parar, si no es con otras del iriismo autor. . . .
Nosotros no tendriamos inconveniente en proclamar
la por la primera de la lirica universal, por su
fondo y por su forma.37
Esta poesia que tiene sus ribetes de misticismo, pudiera en
cajar entre las religiosas, pero hemos preferido incluirla
aqui debido a las reflexiones de corte filosof'ico que, segun
el padre Vega
es marcadamente platonico-agustiniano, tornado de
los Dialogos de este Santo sobre la Musica, donde
expone los conceptos indicados, sintesis a su vez
de las ideas platonicas,^de los numeros de Pitago
ras, y del ritmo y armonia de Ciceron.3°
En un campo tan extenso como el que comprende este gru
po, caben poesias de la indole mas variada, como las que del
Rio incluye en un tema que titula de "profano" y que incluye
la VI y la IX, "A una senora pasada la mocedad" y "A
Querinto", r e s p e c t i v a m e n t e H a y otra composicion en este
grupo que puede senalarse como grandiosa y una de las crea
ciones mas logradas del vate salmantino.

Nos referimos a la

que dedica a Diego de Olarte y en la que trata el tema de la
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contemplacion del cielo, que tan caro le era.

Tambien con

pespuntes de misticismo, hemos preferido incluirla en este
grupo.

En fin, no hemos vacilado en incluir los tercetos de

la XVII, "En una esperanza que salio vana" porque creemos
que. tematicamente las reflexiones que contiene hace que en
caje perfectamente en el y, en lo que respecta a la forma
estrofica, aunque los tercetos son generalmente usados para
elegias y epistolas morales, recordemos que Horacio escribio
una oda usandolos, por lo que no es de extranar que fray
Luis los empleara tambien.

En total, encontramos dieciseis

poemas en esta clasificacion.
En la ultima, religiosas, hemos situado las que enumera
mos a correo seguidos

XIII, "De la vida del cielo"; XVIII,

"En la AscenciSn"; XIX, "A todos los Santos" y XXI, "A
nuestra Seftora".

De estas cuatro la mas corta, pero de las

mas inspiradas, es "En la Ascencion" que consta solo de cinco
liras pero que "es una joya primorosamente labrada . . . de
lo mas logrado que existe en la lirica castellana."^0 La
XIX, "A todos los Santos", que consta de diecinueve liras,
es una de las mas extensas de fray Luis y un dechado de per
feccion.

Segun el padre Llobera "/t_7odo es admirable en
*
Al
esta composicion.
La marcada con el XXI, "A nuestra

Senora", tiene la forma estructural de una cancion a la
italiana, como ya hemos explicado anteriormente. Esta basa
da en una cancion del Petrarca cuyo primer verso reza asi;
"Vergine bella, che di sol vestita."

l»2

^

Tematicamente encon

tramos en ella los elementos necesarios para considerarla
como una excelente obra religiosa.

Coincidimos con el
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padre Vega en que " /a_7 pesar de estar vaciada en los mol
des de la del Petrarca, y tomar de Ista varios conceptos, la
cancion no pierde nada de su originalidad y de su caracter
k<a

personal, fuertemente acusados." J
• Pasemos ahora a estudiar la obra original de Fernando
Herrera, "El divino."

Los motivos principales de inspira

cion para el vate andaluz, corifeo maximo de la escuela se
villana, son dos:

amorosos y patrioticos.

Es en Sstos

"donde Herrera despliega toda su potencia poetica, haciendo
Ztk
#
gala de sus mejores dotes"
y "donde el castellano clasico
adquiere resonancias heroicas y un acento blblico en el que
se vierte el sentimiento patriotico ref'orzado por el religio
so, que no excluye la invocaciSn mitologica. . .
Debemos recordar que en esta epoca hay cierta confu
si5n entre las odas y las canciones, confusion que se inicia
en la Italia del Renacimiento y que entra en iEspana con el
movimiento italianista de Boscan y Garcilaso.

Esta confu

sion, como ya hemos visto en el capitulo primero, incluye en
cierto modo a Herrera.

Efectivamente, el gran aeda sevillano

titulo canciones a varias de sus poesias que son verdaderas
odas, segun la critica posterior.

Utilizaremos para analizar

los poemas de Herrera la edicion de Adolfo de Castro publica
da en la Biblioteca de Autores Espaiioles, tomo XXXII,
Poetas liricos de los siglos XVI y XVII. tomo I.
En la edicion de Castro ya referida, aparecen dieciocho
canciones de las cuales encontramos seis que reunen las
caracteristicas para ser clasificadas como odas heroicas, al
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menos tematicamente.

Ellas son la IV, "Desciende de la cum

bre de Parnaso" y la VI, "Al sefior don Juan de Austria, ven
cedor de los moriscos de las Alpujarras" en el libro prime
ro, y la III, "Por la victoria de Lepanto", la V, "A don
Alonso Perez de Guzm&n, duque de Medina", la VI, "Por la
perdida del rey don Sebastian" y la IX, "Al santo rey don
Fernando", en el libro segundo.
Al analizar estas composiciones desde el punto de vis
ta estrdfico, encontramos que Herrera utiliza preferente
mente estancias moldeadas al estilo italiano, con ntimero de
versos que va desde diez hasta quince.

Solamente un poema

tiene estrofas cortas, liras, el dedicado a don Juan de
Austria.

El IV, "Desciende de la cumbre de Parnaso" tiene

ocho estancias de quince versos cada una, con el siguiente
esquema:

A B C B A C

c D E e D F F G G .

Como ejemplo cita

nemos la segunda estrofa:
Los despojos, y en Srboles alzados
Los insignes trofeos, el sangriento
Conflicto del f'eroz dudoso Marte,
Las ensenas que mueve en torno el viento,
Los presos y los reinos conquistados
Con segura prudencia, esfuerzo y arte,
Que dieron tanta parte
De la rota y herida y muerta Francia
Al que fue prez y honor del orbe hispano,
Que al soberbio otomano
Quebrd en las jonias ondas la arrogancia
Y en la Ausonia adquirid el herdico nombre
Con mas valor que cabe en mortal hombre,
Con alas de vitoria al fin levantan
Las vitorias que Europa y Asia cantan.
En la cancidn dedicada a don Alfonso Perez de GuzmSn el
poeta utiliza nueve estancias de catorce versos cada una,
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siguiendo el siguiente patrons

A B C A C b B D E E D d F F

en el que vemos utiliza tambien dos versos heptasilabos pero
en distinta posici6n.

Como ejemplo citaremos la octava

estrofas
Seguid, Senor, y osad los grandes hechos,
No menos en la paz que en dura guerra,
De los vuestros clarisimos mayores,
CUyo valor sublime, cuyos pechos
Quebrantaron los barbaros furores;
Que nuestra rica tierra
Por donde el africano mar la cierra
Anegaron en sangre, y la abrasada
Arenosa Numidia, helada y fria,
Roto so orgullo todo y su porfia
Vencida, en tristes lSgrimas banada,
Se les rindi6 humillada;
Y Atlante con horror temi6 presente,
Gimiendo el postrer hado amargamente. (
En la poesia a la victoria de Lepanto usa una estancia
de diez versos, de ritmo muy lento ya que hay solamente un
heptasilabo.

Las veintiuna estrofas de que consta el poema

siguen todas el siguiente esquemas

ABC

cABDDEE.

Sirva de ejemplo la primeras
Cantemos al Senor, que en la llanura
Venci6 del ancho mar al Trace fiero;
Tu, Dios de las batallas, tu eres diestra,
Salud y gloria nuestra.
Tu rompiste las fuerzas y la dura
Frente de Faraon, feroz guerrero;
Sus escogidos principes cubrieron
Los abismos del mar y decendieron,
Cual piedra, en el profundo, y tu ira.lueg
Los trag6 , como arista seca al fuego.^0
La finica estrofa que se repite, no s6lo en las odas,
sino en las dieciocho canciones, es la de trece versos utili
zada en las composiciones al rey don SebastiSn y al santo rey
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don Fernando.

Esta estrofa, tambien de ritmo muy lento,

tiene un solo heptasllabo, y sigue el siguiente esquema:
A B C A B C

cDEDEFF.

Vamos a citar como ejemplo una

estrofa de la poesia al santo don Fernando, tan hermosa que
merecifi las siguientes palabras del gran Lope de Vega:
"Aqui no excede ninguna lengua a la nuestra; perdonen la
griega y la latina.":^
Cubrio el sagrado Betis de florida
Purpura y blandas esmeraldas llena,
Y tiernas perlas la ribera ondosa,
Y al cielo alz6 la barba revestida
De verde musgo, y removifi la arena
El movible cristal de la sombrosa
Gruta, y la faz honrosa
De juncos, canas y coral ornada,
Tendi6 los cuernos frumidos, creciendo
La abundosa corriente dilatada,
Su imperio en el Oceano extendiendo;
Que al cerco de la tierra en vario lustre
De soberbia corona hace ilustre.5°
Tenemos que destacar un detalle interesante acerca de
estas composiciones.

Aunque Herrera manifiesta una decidida

preferencia por las estancias largas al estilo de las can
ciones petrarquistas, observamos que en ninguna de ellas
aparece el remate o envlo, estrofa m£s corta, generalmente
dirigida a la cancifin, con la que se daba fin a esta, y que
fue elemento casi indispensable y extensamente utilizado en
esta epoca.
El resumen de los esquemas estrdficos utilizados por
Herrera en las seis composiciones analizadas es como sigue:
estancias de trece versos (dos), liras (una), estancias de
diez versos (una), estancias de catorce versos (una) y
estancias de quince versos (una).
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Al analizar los versos de once silabas usados por el
vate sevillano, encontramos que tambien tiene preferencia,
aun mas marcada que fray Luis, por los heroicos, que utiliza
en una proporcion superior a la de cuatro por cada safico.
En los poemas estudiados encontramos cinco versos con acen
tuacicm en cuarta y decima:

"Egicia y gloria de su

confianza,"; "Premio teneis ya de esta cortesia;"; "En sus
caballos y en la muchedumbre"? "Todas las ondas, cuantas
juntamente", y, "Con mas pavor que cuando los gigantes"-?1 .
Tambien hay uno con acentos de las silabas segunda, septima
y decima:

"Tu esfuerzo acrecentaras y osadia"^2 , esquema

utilizado con alguna f'recuencia por fray Luis, "sobre todo
en sus traducciones del Libro de Job."^
En los versos heptasilabos, Herrera utiliza los de tipo
trocaico con mucha mas frecuencia que los dactilicos. Los
tipos mixtos los emplea muy poco y encontramos tres versos
acentuados en la sexta silaba solamente:

"Cuando con

resonante"; "Mas aunque resplandezca" y "Porque de la voz
mia"-^.
. Al igual que fray Luis, Herrera pronuncia cru-el como
palabra bisllaba, al menos en los versos analizados:

"Y en

sus cuerpos, cru-el, las fieras cebe,"; "Quebrantaste al
cru-el dragon, cortando" y "Vino el dia cru-el, el dia
lleno"-^.

El diptongo io lo deshace con gran frecuencia,

especialmente en el adjetivo glori-o-so (ocho veces).
diptongo uo lo separa tres veces en impetu-o-so.
su-a-ve es trisilaba en:

El

La palabra

"Con la su-a-ve citara presente"-^.

El diptongo ia es separado en numerosas oportunidades,

especialmente en confi-anza y sus derivados.
siguientes ejemploss

Citaremos los

"El soberbio tirano, confi-a-do";

"Porque en ti confi-a-das le resisten"; "Egicia y gloria de
su confi-anza,"; "JAy de los que pasaron confi-a-dos"; "Las
aguas lo cri-a-ron poderoso,"; "Desvanecido todo y confi-ado,"-^.

En los casos ref'eridos, el aeda obtiene una silaba

mas al deshacer un diptongo.

Tambien en Herrera encontra

mos el caso inverso, es decir, reducir una silaba creando
un diptongo a traves de la dislocacion del acento.

Este

recurso lo utiliza el poeta consistentemente con la palabra
impio(a-s), que encontramos siete veces pronunciada como si
fuera liana.

Veamos los siguientes ejemplos:

"Con espanto

y con muerte la impia guerra."; "Del impio furor suyo; alzo
la frente"; "Sin recelo los impios esperaban"-*®. Menendez
Pidal, al tratar de las vocales en hiato, dice que " Z£L7 a
tendencia al diptongo con dislocacion de acento, . . . entra
en la lengua poetica a veces, por razones metricas . . .
y cita algunos ejemplos, sin que ninguno de ellos sea de
Herrera.
Tematicamente podemos decir que las composiciones que
hemos seiSalado encuadran dentro de la categoria de heroicas,
circunstancia que hemos senalado anteriormente y de acuerdo
con los intereses poeticos o motivos de inspiracion de
Herrera que son casi en su totalidad amorosos y patrioticos.
La oda IV del primer libro, "Desciende de la cumbre de
Parnaso", segun Garcia de Diego "canta los hechos de don
Alvaro de Bazan . . . uno de los mas valerosos caudillos de
su epoca, y de su nieto don Alvaro de Bazan y Guzman, primer

marques de Santa Cruz, cuyos hechos gloriosos ilustran el
60
reinado de Felipe II."
Blecua, sin embargo, senala que
"ni el ms. ni Pacheco . . . indican que la cancidn esta dedi
cada a dona Francisca de CSrdoba, marquesa de Gibraledn"^ y
posteriormente, se refiere al hecho de que en el verso
cuarenta y cinco se cita el hombre de la mencionada damai
"Mas ique, si canto yo la soberana / Francisca, al uno nieta
al otro hermana?"^2

La VI, dedicada a don Juan de Austria,

establece una comparaci6n,hiperb6lica entre la victoria de
este y la de Jupiter sobre los titanes.

Valbuena Prat no en

cuentra que la "victoria sobre los desarrapados y banderizos
moriscos de la Alpujarra . . . tenga nada de olimpico ni de
descomunal."^

En la oda al santo rey don Fernando, a quien

llama "luz de Espana,"^*' composiciSn con abundancia de citas
mitolSgicas, con hiperboles en las que vemos temblar a todas
las riberas, humillarse rendidas las montafias e inclusive
torcer el Nilo la corriente ante la fortaleza del Rey santo,
Herrera desarrolla genialmente las dos facetas de su heroe,
la religiosa y la heroica.

Termina con una estrofa, a nues.

tro juicio, de las mejores del poema:
Salve, oh defensa nuestra, tu, que tanto
Domaste las cervices agarenas,
Y la fe verdadera acrecentaste;
Tti cubriste S Ismael de miedo y llanto,
Y en su sangre ahogaste las arenas
Que en las campanas beticas hollaste;
Tu solo nos mostraste
Entre el rigor de Marte violento,
Entre el peso y molestias del gobierno,
Juntas en bien trabado ligamento
Justicia, piedad, valor eterno,
Y como puede, despreciando el suelo, ✓ Un principe guerrero alzarse al cielo.
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Las odas por la victoria de Lepanto y por la perdida
del rey don Sebastian son " /ij/as dos obras maestras del
Herrera heroico . . .
gen blblico.

En ambas hay inspiraciones de ori

La primera canta la batalla triunfante que

sitfia las armas espaftolas en la cima de su poderio y presti
gio y, desde luego, el heroe es don Juan de Austria; hay,
sin embargo, abundantes referencias al conflicto de las ar
mas cristianas contra los infieles, arrogantes, insolentes
y desdenosos.

No hay tantas hiperboles como en la oda al

santo rey don Fernando, pero encontramos algunas como cuando
dicet
Llorad, naves del mar; que es destrui'da
Vuestra vana soberbia y pensamiento.
iQuien tendrS de ti lSstima alguna,
Tu, que^sigues la luna,
Asia adultera, en vicios sumergida? '
Termina en gran estilo bendiciendo al Senor por su grandeza
y condenando a la "cerviz rebelde" que perecerS en "bravas
llamas abrasada.
La oda por la perdida del rey don Sebastian es tambien
extraordinaria pero en ella el tono cambia y toma un matiz
elegi'aco, de acuerdo con el asunto historico que no fue una
victoria sino una derrota, la de los portugueses en
Alcazarquivir. Recordemos aqui como comienza la oda a
Lepantos

"Cantemos al Sefior, que en la llanura / VenciS del
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ancho mar al Trace fiero; . . ."
La que canta el desastre
lusitano se inicia asiu

"Voz de dolor y canto de gemido / Y

espiritu de miedo, envue-elto en ira, . . ."7°

El contraste

entre estos dos inicios es el mismo que existe entre las
dos odas.

Llama la atenci6n la serie de adjetivos que atri

buye a Lusitania, a la que llama misera, desnuda de valor,
falta de gloria y mezquina.

En la tfltima estrofa, que cita

remos a correo seguido, advierte a los triunfadores que no
deben de estar ufanos con su victoria y que tal vez sean
sometidos a una terrible venganza:
Tu, infanda Libia, cuya seca arena
Muri6 el vencido reino lusitano,
Y se acab6 su generosa gloria,
No estes alegre y de ufanla llena;
Porque tu temerosa y flaca mano
Hubo sin esperanza tal vitoria,
Indina de memoria;
Que si el justo dolor mueve a venganza
Alguna vez el espanol coraje,
Despedazada con aguda lanza,
CompensarSs muriendo el hecho ultraje;
Y Luco amedrentado, al mar inmenso
PagarS de africana sangre el censo.
Aparece aqui en toda su fuerza el espiritu patridtico espa
nol que con su coraj e es el llamado a rescatar los fueros
quebrantados de Lusitania derrotada.
Examinaremos, por ultimo, algunas obras de un poeta,
fraile tambiSn, aunque ahorcfi los hSbitos, Francisco de
Medrano, quien para la critica moderna "representa la fusidn
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de las escuelas salmantina y sevillana.
En el an&lisis
de estas composiciones debemos de tomar en cuenta el hecho
de que, como muy bien seilala Damaso Alonso,"2ft_7oda la poe
sia de los siglos XVI y XVII es de imitaciSn"^^ y que la
poesia de este autor es, por consiguiente, de este tipo.
Medrano ha merecido, generalmente, juicios favorables de la
critica.

MenSndez Pelayo encuentra que es de "originalidad

nh,

escasa, pero de acrisolado gusto."'

Sainz de Robles des

taca el hecho de que el vate sevillano "traduce maravillosa
mente a Horacio, ya que penetro incomprensiblemente, exqui
sito y eertero, en el alma del gran poeta latino.

A su

vez Diez Echarri y Roca Franquesa hacen hincapie en sus tra
ducciones, en las que "llega a logros rara vez alcanzados,
como es el verter al castellano estrofas latinas en el mis
*
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mo numero de versos y hasta casi de silabas . .
*

La obra total de Medrano

es de ochenta y ocho composi

ciones, de las cuales treinta

y cuatro son odas, alas que

llama odes.^

donde se muestra con mas clari

En las odas es

dad lo cerca que sigue Medrano a Horacio aunque sea "un imi
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tador de una enorme originalidad."'
Debemos aclarar que
citaremos y seguiremos el orden de los poemas que aparecen
en la seccion correspondiente a este poeta, en el tomo
treinta y dos de la Biblioteca de Autores Espanoles, Poetas
liricos de los siglos XVI y XVII, que tambien hemos utili
zado para Herrera.
De las treinta y cuatro odas que aparecen en este tomo,
solamente tres no son version de una de Horacio.
mos por analizar las estrofas de e'stas.

Comenzare

La oda IV, "A

Felipe III, entrando en Salamanca," es la mas extensa del
poeta y donde utiliza la estrofa mas larga.

En esto se

aparta completamente de las odas horacianas, donde se utili
zan estrofas cortas.

Consta el poema de ocho estancias de

catorce versos y una final, remate o envio, de ocho versos.
El esquema es como sigue:

A B C B A C C D E E D d F F ,

de

ritmo extremadamente lento con solamente un verso heptasilabo.
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Sirva de ejemplo la quinta estrofa:
Ponga ya al malo horror, de audacia al bueno
Ver que tu justa indignaci6n se enoja;
Descina el oro y el acero oprima,
Nuevo David, esa melena roja;
Sienta Espana la espuela, sienta el freno
Quien desbocado no te sufre encima,
Y esa diestra, Senor, tal vez esgrima
Contra cien mil estoques una espada,
Tal una lanza oponga s cien mil dardos,
Y tal vez de tus jovenes gallardos
Con el bastfin gobierne respetada
La poderosa armada,
Hasta que el galo y el ingles molesto „q
Rindan al yugo tuyo el cuello enhiesto. ~
El esquema del envio es:

A B C C B b D D, de suerte que re

pite el patr6n de la sirima, forma habitual en Petrarca aun
que no siempre seguida por los vates espanoles.®0

Veamosla:

Canci6n, si hallas lugar entre los cisnes
Que el T6rmes rompen, y entre sus espumas,
Vueltas para mejor pulirse en ojos,
Pies ostentan y picos de oro rojos
Y de cSndida plata blancas plumas,
De altiva no presumas;
Pasa entre las demSs liana y sin cen£, gn
Cual se precia de ser tu humilde dueno.
Las otras dos odas no horacianas son la XVI, "A
Fernando de Soria Galbarro" y la XXX, "A Fernando de Soria,
volviendo el autor de Roma y de Madrid a Sevilla."

En ambas

emplea el autor una estrofa alirada de seis versos ya usada
anteriormente por fray Luis.

El esquema es:

a B a B c C.

En la clasificacifin temStica de estas odas encontramos
que la dedicada a Felipe III tiene todas las caracteristicas
de ser heroica y las dos restantes, por las reflexiones que
contienen, deben ser clasificadas como f'ilosdfico-morales.
El resto de sus odas se deriva directamente de las de
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Horacio, por lo que no nos interesa analizarlas desde el pun
to de vista tematico que reflejaria las inclinaciones del
venusino y no las de Medrano.

Sin embargo, creemos que debe

mos referirnos a ellas desde el punto de vista estr6fico por
la variedad de combinaciones utilizadas por el poeta
sevillano.
En diecisiete de las treinta y cuatro odas se utilizan
estrofas de cuatro versos con distintos esquemas de versos
endecasilabos y heptasllabos y de rimas abrazadas o cruzadas:
A B b a (II, V, VIII, XV, XXVI); A B B a (III, VI, XI, XIII,
XX, XXII, XXIV); A b A b (X, XIV); a B a B (XVII, XVIII);
A B a b (XXIX).
Como ejemplo del esquema A B b a, citaremos la primera
estrofa de la oda II:
Firmio constante & las dificultades
El pecho ofrece, y cierralo prudente
Al orgullo insolente g2
En las prosperidades.
Del esquema A B B a, la. oda III:
Si pena alguna, Lamia, te alcanzara
Por cada voto que per jura guiebras;
Si al menos una de tus rubias hebras
En cana se trocara.°3
Del esquema A b A b, la X:
As! de Cipro la valiente diosa,
Asi los dos hermanos
De Elena, estrellas claras, luz piadosa
Te den, y los tiranos.®^
Del esquema a B a B, la XVII:
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Cuando tu me encareces
iOh Amarilil de Julio el talle hermoso,
Y mirando enmudeces
gt
A Julio con descuido mal curioso.
Del esquema A B a b, la XXIX:
0y5 el cielo mi voto, Elisa; el cielo
lo oy6 , Elisa; eres vieja, y linda quieres
Parecer, y £ placeres g£
Aun te das sin recelo.
En nueve de las restantes usa estrofas de cinco versos con
dos esquemas distintos:

A B b a b (I, XXIII, XXVII, XXVIII,

XXXI) y A B A b a (IX, XIX, XXI, XXXII).
Como ejemplo del esquema A B b a b, citaremos la primera
estrofa de la oda I:
Santiso, iAhora, ahora la riqueza
de los ingas invidias, y guerrero
Ya oprimes con acero
La frente, y con destreza g„
Juegas ya el hierro fiero? '
Del esquema A B A b a, citaremos la oda IX:
Si las vertientes tiltimas bebieras
Del Tanais, oh Amaranta, y de un molesto
Y b&rbaro marido esposa fueras,
De mi en tu puerta, opuesto
Al cierzo, te dolieras.°®
De seis versos tiene dos odas, XVII y XXX, a que nos he
mos referido anteriormente, as£ como una de catorce, IV, ya
tratada tambien.

Las cinco restantes tienen cada una distin

to niSmero de versos y, consecuentemente, distintos esquemas.
Nos limitaremos a reseffarlas sin poner ejemplos ya que son o
estrofas aliradas o estancias a la italiana.

De siete versos,

A B c A C b c (VII)t de ocho versos, A B A B C
de nueve versos, A b C A B c C D d
a B A B C D e D e C

dDc

(XII);

(XXXIV); de diez versos,

(XXXIII) y de doce versos, A B B A B c

C d D E b E (XXV) .
Medrano, como fray Luis y Herrera, prefiere el endeca
si'labo acentuado en la sexta (con las variantes setfaladas),
que usa en proporcion de casi dos por cada safico.

El para

digma con acento en la cuarta sllaba lo emplea en seis oca
sioness

"Firmio constante a las dificultades"; "Entre estos

gustos que cual ruisenores"; "Que el Tormes rompen, y entre
sus espumas,"; "Mora, los montes donde el africano"; "Si ya
llorosa me la robo un dia." y "Corre sin freno, y cuantos,
8q
no sentida," 7 Encontramos un verso acentuado en la segun
da, la septima y la decima srlabas:

"Con lSgrimas gozaras;

ya el sereno"^0 . Extrario verso es el que sigue:
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y mas que Atalo poseas;"z

"El avaro,
*

en el que los apoyos ratmicos

estan en las silabas tercera, quinta y septima, aparte, cla
ro esta, del obligatorio en la decima, paradigma que no he
mos visto en ningun otro verso.

A veces el aeda utiliza ver

sos con un patron trocaico, al igual que hacen fray Luis y
Herrera.

Veamos dos ejemploss

"De e / rrSr Es / pana, /

Francia / I / talia y / Grecia;" y "Tus / panos / una / y
otra / vez en / grana;"^2 con la primera silaba en anacrusis.
La mayoria de los versos heptasilabos son de la variedad
trocaica, siguiendole en frecuencia la dactilica.

Los tipos

mixtos son menos usados. En esto se ajusta tambien a la
corriente de la epoca.
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Medrano deshace diptongos en numerosas oportunidades.
La combinacion ui la separa consistentemente en ru-i-do y
hu-ir y sus variaciones.

Ejemplos:

"iOyes con que ru-i^do

entre la puerta"; "Mas <Lque jamas hu-i-mos,"; "Hu-ir quiera,
y no acierte."; "Y ni siguio la vergonzosa hu-i-da," y "Am
bos del mar hu-i-mos proceloso"^.

Glorioso(a-s) unas veces

es tratado como tetrasilabo y otras como trisilabo:

"Vivira

de Alejandro glori-o-so,"; "Del capitan frances glorioso ul
traje,"; "Con hechos merecieron glo-ri-o-sos." y "A sombra
de provincias tan gloriosas"^.
verso:

"iQue tales?

Encontramos su-a-ve en un

Como bien que estan su-a-ves"^.

Impetu-o-so es pentasllabo en un verso.
desune en distintas palabras:

El diptongo ia se

"Con la muerte ali-a-das,";

iOh nave a quien Santiso va fi-a-do,"; "0 que gui-a-dos de
razon, seguimos?" y "En vano temerosos desvi-a-mos"
termino ju-ez es considerado bisilabo en:
97
ju-ez, que mira, Floro,"^'

. El

"El cetro, yo

Igual que Herrera, Medrano utiliza la tecnica de la dis
locaciSn acentual.

Sirvan de ejemplo los siguientes versos:

"Si los bajeles impios, despreciando"; "Y la que de nos lejos
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habia estado,"; "Que amores salian della,"
Hay dos versos
sumamente interesantes en los que, a nuestro juicio, hay un
cambio de acento ya que de no ser asi tendrlan doce silabas,
lo que seria inconcebible en un poeta tan cuidadoso como
Medrano.

El primero reza: "Color, do el brio? iDe aquella
„
qg
^
que has, de a q u e l l a " L a unica forma que obtener un verso
de once silabas es haciendo una sinalefa en do el y conside

rarla como la primera silaba de una palabra cuya segunda es
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brio, quedando el verso escandido asl:
dea-que-lla-quehas-dea-que-lla.

Co-lor-doel-brio-

Este verso, entonces, pre

senta un esquema con acentos en la segunda, la octava y la
decima silabas, bastante usado en el Renacimiento, especial
mente por fray Luis, como ya se ha indicado.

El otro verso,

que copiamos a correo seguido, presenta una dislocacion
acentual en rubies, pues, de no tenerla, contarla con doce
silabas:

"0 al mar vecino los rubles preciosos;"10°.

Despues de haber analizado estos autores, es decir, su
obra poetica pertinente, podemos llegar a ciertas conclusio
nes con referenda a este perlodo.

Primeramente tenemos que

decir, con respecto a la forma estrof'ica, que es manifiesta
la influencia horaciana en fray Luis y en Medrano.

Ambos

prefieren las estrofas cortas al estilo del poeta latino.
El vate agustiniano usa la lira en diecisiete de veintitres
poeslas originales; el sevillano emplea estrofas de cuatro o
cinco versos en veintiseis de treinta y cuatro odas.

Sin

embargo, Herrera recibe mas bien influencia del Petrarca y
sus seguidores, lo que se muestra evidentemente con la pre
ferencia casi absoluta que da a las largas estancias al esti
lo de las canciones italianas. De dieciocho canciones que
hemos examinado, solamente en una usa una estrofa corta
(lira). En las demas emplea estrofas que varlan de ocho a
dieciseis versos, dando preferencia a las de trece, de las
que hay cinco, y de catorce, de las que hay cuatro.
TemSticamente hay mucha influencia horaciana tambien,
que fluctua entre dos polos, de los que sirven de ejemplos
fray Luis y Medrano, respectivamente. El primero reelabora
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los temas del venusino Beatus Ille, y crea verdaderas obras
maestras originales, como pasa con la profecia del Tajo que
esta tomada del vaticinio de Nereo.

El segundo, en cambio,

aunque es un genio a su modo tambien, no crea obras origina
les sino que traduce genialmente al clasico latino, no solo
en la estructura tematica de la oda, sino tambien en la
estructura estrof'ica.

En esto es unico, pero tiene muy poco

que sea suyo y pueda ser clasificado como poesia original.
Hay tambien otra influencia que debemos seftalar, la de
Petrarca y sus seguidores, que se manifiesta claramente en
la poesia de Herrera, aunque la critica recalca esta influen
cia mas en la forma que en el fondo.
otro factor importante:

Debemos seftalar aun

la "contaminatio" o confusion que

se habia iniciado en la Italia renacentista y que habia pasa
do a Espafla con el movimiento de Boscan y Garcilaso.

Recor

demos que esta presente en las Anotaciones del poeta sevilla
no, en otras obras de la misma epoca e, inclusive, en su mis
ma produccion poetica, en la que titula de canciones a poe
sias que son verdaderas odas.
Metricamente podemos decir que los poetas estudiados
siguen, en lineas generales, la tendencia senalada por la
mayoria de los investigadores para el periodo en que escri
ben.

Aparte de la preferencia que todos demuestran por el

endecasilabo de tipo heroico sobre el safico, vemos que tarn
bien usan el esquema acentuado solo en la cuarta y en la
decima silabas, aunque en proporciones muy reducidas con
respecto a los dos seftalados anteriormente.

No hemos
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encontrado, al menos en los poemas analizados, ningun esque
ma dactllico o de gaita gallega (4-7-10) ni tampoco galaico
antiguo (5-10).

Tambien observamos algunos paradigmas que

se apartan de los que han sido reconocidos como variedades
de este metro.

Por ejemplo los versos acentuados en la se

gunda, septima u octava y decima silabas, a que nos hemos
referido con anterioridad, son usados con bastante f'recuen
cia por fray Luis, especialmente en su traduccion del Libro
de Job.

En el empleo de los versos heptasilabos, tambien

siguen la tendencia renacentista, usando con mucha mas fre
cuencia los paradigmas trocaicos que los dactilicos.

Los

tipos mixtos se usan mucho menos, as! como los acentuados
solamente en sexta.
Por otra parte notamos que la pronunciacion de las pala
bras es muchas veces vacilante, especialmente en lo que se
refiere a ciertos diptongos que se deshacen f'recuentemente,
proporcionandole al vate una silaba mas en cada caso que se
produce.

Tambien observamos el f'enomeno inverso, es decir,

disminucion de una sllaba a traves de una dislocacion
acentual.
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Capitulo III
La oda en el barroco
En este capitulo analizaremos poesias de Lope de Vega,
Francisco de Quevedo y Villegas y Esteban Manuel de Villegas,
aedas destacados y representatives de este periodo literario.
Lope de Vega, que "es uno de los mas grandes liricos
espanoles de todos los tiempos,"‘L escribio millares de poe
sias liricas que fueron recogidas en algunas colecciones y
que, ademas, se encuentran dispersas por sus novelas y come
dias. No podemos considerarlo como un poeta tradicional, o
como un poeta italianizante, o como un poeta autenticamente
barroco, como muy bien apunta Sainz de Robles, ya que "/l_7a
inquietud y diversidad de su espiritu no permitian que nin
gun aspecto de su arte quedara sujeto a una regia, encuadra
do en una escuela."

Angel del Rio coincide en cierto senti

do al expresar:
Por eso podemos estudiar en el, mejor que en nin
gun otro poeta de su tiempo, los tres pianos o co
rrientes de la poesia lirica del Siglo de Oroi la
poesza culta, la popular o tradicional y la nueva
forma artistica, creada a fines del siglo XVI, en
gran raedida por Lope, fundiendo en un nuevo estilo
lo culto y lo popular.3
Encuentra Del Rio que pertenecen al piano culto ya referido
la mayoria de los poemas narrativos que escribio Lope y "las
canciones, eglogas, odas, elegias y sonetos inspirados en
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temas y topicos de inspiracion renacentista y academica."^
Como es sabido, Lope escribio miles de sonetos (aproximada
mente tres mil)-* y gran cantidad de romances.

Sin embargo,

su produccion fue mucho mas limitada en lo que se refiere a
odas, canciones y eglogas, que son "/d_7e menor interes, en
^
6
comparacion con los metros anteriores."
Para el analisis de las odas del Fenix, seguiremos la
seleccion hecha por don Cayetano Rosell que aparece en el
volumen XXXVIII de la Biblioteca de Autores Espanoles, Obras
no dramaticas de Lope de Vega, editada en 1926.
En la seccion titulada "Eglogas, canciones, odas, ele
gias, etc.," aparecen cuarenta y cinco poemas que estan nume
rados consecutivamente del ochenta y dos al ciento veinticin
co.

De estos poemas solamente uno, el numero cien, lleva el

calificativo de oda y dice que es "Imitacion de la de Horacio
Beatus ille.11 Ahora bien, en el resto de las poesias hemos
encontrado por lo menos doce que reunen las caracteristicas
para ser consideradas como odas.

Sin tomar en consideracion

el hecho de que se las califica de canciones o silvas, proce
deremos a determinar la forma estrof'ica de estas trece compo
siciones.
La oda que imita el Beatus ille de Horacio consta de die
cisiete estrofas aliradas de seis versos que siguen el esque
ma introducido por fray Luist

a B a B c C.

taremos la primera estrofas
iCuan bienaventurado
Aquel puede llamarse justamente.
Que sin tener cuidado

Como ejemplo ci
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De la malicia y lengua de la gente
A la virtud contraria,
7
La suya pasa en vida solitaria!'
Lope usa esta misma estrofa en los poemas noventa y ocho,
"Liras amorosas" y ciento cinco, "A las obras de Francisco
Figueroa".

En el poema ciento diez, "Huerto deshecho", que

dedica al ilustrlsimo senor don Luis de Karo, el patron es
trofico es a B a B C C , segun se ve en el ejemplo siguientes
Haro, de la alta esf'era
Gloria, y honor del monte de Helicona,
Donde mejor pudiera
Mover el sol su esplendida corona,
Y con mayor ecliptico decoro
o
Que en sus eternos paralelos de oro;
y ciento dieciseis, "Al Angel de la Guarda". En las poesias
ciento cuatro, "Cancion en la eleccion del eminentisimo
seftor el Cardenal Monti" y ciento dieciocho, "Sentimiento a
los agravios de Cristo nuestro bien por la nacion hebrea",
emplea tambien un sexteto lira pero con un esquema distinto:
A B b a CC. Sirva de ejemplo la siguiente estrofa del ulti
mo poema citado:
Ese dulce Senor crucificado,
Que azotas en su amagen por afrenta,
Y en tu crueldad intenta
Que3arse enamora&o,
Es el misrao que esperas; pues, ique esperas,
Que eiego tantos siglos perseveras??
En la composicion noventa y nueve usa ocho estrofas de
nueve versos con un ritmo muy rapido ya que tienen seis hep
tasilaboss

a b C a b C c d D .

estrofa que sigue:

Como ejemplo citaremos la

8If

En gran lugar se puso
iOh santas soledades!
Quien goza el bien que vuestro campo encierra,
Y libre del confuso
Rumor de las ciudades,
Es duefio de si mismo en poca tierra,
Adonde ni la guerra
Sus paces interrumpe,
Ni ajeno yugo su silencio rompe.
El poema ciento diecinueve, "A la mudanza", esta com
puesto de trece estancias de trece versos, nueve heptasilabas
y cuatro endecasilabas, de lo que resulta un ritmo muy rapi.
do; el esquema es:

a b C a b C c d e e D f F .

Veamos la

estrofa siguiente:
La celeste armonla
En mudanza se funda,
Pues el primero movil la gobierna;
La noche sigue al dia,
Su luz del sol redunda;
Que nunca para su carrera eterna
Dora la Virgen tierna,
Ilustra el peso Astreo,
El Escorpion calienta,
El Sagitario alienta,
Enrubia en su cabello Didimeo
La blanca plata a Hidroco,
,,
Que no hay solsticio que le pare un poco.
En el poema ciento trece, "A la venida de Italia a Espana
del excelentlsimo senor Duque de Osuna", Lope usa nueve estan
cias de dieciseis versos, de ritmo mas lento que las anterio
res ya que solo tienen cuatro heptasilabos:
e e D F d F G G .

A B C A B C c D e

De ejemplo nos servirS la primera estrofa:

Humilla, oh mar Tirreno, las vencidas
Ondas, que reverberan en las nubes,
Y espuma celestial se desvanecen;
Paren el curso, del tridente heridas,
Con que 5 la oblicua superficie subes,
CeKido de corales, que enrojecen
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El aire en que aparecen;
Olvida el centro, en cuyo debil suelo
Vives ciudad de arena,
Y el campo azul serena,
Cual prende arroyo por diciembre el hielo,
Que pasa gor tus aguas la fortuna,
Diciendo a tierra y cielo
Que amanece en Espana el sol de Osuna,
Cual suele en las tinieblas que destierra,
Dar luz, cubrir el mar, vestir la tierra. 12
Este largo poema termina con una estancia mas corta o envio
de ocho versos, al estilo de las canciones italianas:

A B b

C d D e Es
Cancion, espera a tu seffor, contenta,
De que corrida y barbara te mira
La envidia y la mentira
Y a los pies del gran Duque te presenta,
Diciendole postrada
Que reciba del alma acreditada
En esta breve suma
,
Gran fe, lealtad igual, humilde pluma. J
El poema ciento catorce, que carece de titulo, esta
escrito en estancias de veinte versos:
ff'GHhGHil.

A B C A B C

c D d E E

La primera estrofa reza como sigues

Virgen, del mar estrella tramontana,
Hermosa mas que el sol, porque la luna
Toma su luz de tus hermosas plantas;
Alba divina, esplendida maffana,
En cuya f'rente no ha faltado alguna
Flor^de virtud ni de excelencias tantas;
Santisima entre santas
Desde Eva hasta la que hoy nacio mas pura;
Angelica criatura,
Mas hermosa que el angel, pues es vista
Que tiene de tu carne y sangre Cristo
La humanidad asunta
Que adora al Verbo junta
El serafJn mas puro, aunque componga
Luz su hermosura, que a la eterna asista,
Y entre Dios y su vista
Ni un atomo de Apolo se interponga,
Que el gozo le resistaj
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Alba, sol, luna, estrella,
Slibia Ester, Judit fuerte, Raquel bella.
Por ultimo, en las composiciones ciento once y ciento
veinticinco, Lope utiliza silvas.

La primera tiene un total

de setenta y nueve versos, de los cuales diecinueve son hep
tasilabos.

La segunda es mas extensa con doscientos cuarenta

y ocho versos, sesenta y ocho de ellos heptasilabos.

En am

bas usa Lope rima consonante en las mas variadas disposicio
nes (pareadas, abrazadas, cruzadas, consecutivas . . .).

Ci

taremos algunos versos del primer poema:
Collado el mas ilustre del Parnaso,
En cuyo verde inaccesible extremo,
Por altitud cientifica supremo,
Fundo su f'uente Apolo,
Que no la indigna planta del Pegaso;
Laurel al docto Herrera, al dulce Laso,
Que tu Collado reconocen solo,
Pindo de nuestro polo,
Donde jamas con arrogancia vana
llLLego la multitud vulgar profana . . .
El resumen de los esquemas estroficos usados por Lope
en las trece composiciones analizadas, arroja el siguiente
resultado:

estrofas aliradas de seis versos (siete, con dos

patrones distintos:

aBaBcCyABb aC C);

silvas (dos);

estancias de nueve versos (una); estancias de trece versos
(una) y estancias de veinte versos (una).
El examen metrico de los versos empleados por Lope en
las composiciones estudiadas nos demuestra que prefiere deci
didamente los endecasilabos de tipo heroico, que usa en doble
numero que los saficos.

Nos ref'eriremos a dos versos que he

mos clasificado como heroicos.

El primero:

"En la guerra de

16

nuestro entendimiento",

es de la variedad melodica, con

acentos en las silabas tercera, sexta y decima.

El acento

en sexta recae sobre la palabra nuestro, adjetivo posesi-vo
que segun Navarro Tomas es palabra inacentuada.^?

Para

Bello, sin embargo, solo son inacentuadas las formas apoco
18
padas de los posesivos.
Robles Degano mantiene que no hay .
*

regia fija con respecto a los posesivos "pero que en general
son tonicos despues de silaba atona y que no es vicio ni
tosquedad hacer tonicos los posesivos."^

Si no marcaramos

este acento en sexta, el esquema del verso seria unico, pues
no hemos visto todavia ningun endecasilabo con apoyos ritmi
cos en tercera y decima solamente.
para su carrera eterna

P0

silabas dos, seis y diez.

El segundo:

"Que nunca

, heroico tambien con apoyos en las
En este caso de nuevo acentuamos

un adjetivo posesivo ya que, de no hacerlo asi, resultaria
un verso con acentos en dos, ocho y diez, esquema muy usado
por fray Luis y otros poetas de la segunda mitad del siglo
XVI, pero no frecuente en la epoca de Lope.

Algunas veces

el vate emplea un patron trocaico con una silaba en anacru
sis:

"Y / yo con / pobre / paffo y / rota a / barca" y "A /

mantes, / agua, / tcque a / fuego el / cielo"2'1'.
En lo que respecta a los heptasilabos, el Fenix emplea
la variedad trocaica con mucha mas frecuencia que la dactili
ca.

Usa los tipos mixtos en pocas ocasiones.

A veces

escribe versos con un solo apoyo en la sexta silaba, como
por ejemplos
do"

22

"Para que el juramento" y "Y porque defendi

. En algunas oportunidades los encontramos con acentos

en la primera y sexta silabas:

"Bafta con la corriente";
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"PAmpanos y racimos,"; "Aspero torbellino,"; "Mtidase sin mu
darse", y "LAmpara del Profeta,"2-^.
Hemos observado alguna dislocacidn acentual ocasional
mente, como, por ejemplo, en el siguiente verso:

"Delfica

ok

ambrosia en tu Genii las musas,

la que ocurre, en este

caso, en la palabra ambr5sia, Anica forma de obtener un en
decasilabo que es, por otra parte, un sAfico perfecto, con
apoyos en las silabas primera, cuarta, octava y decima.

Tam

bien hemos notado que Lope, al igual que otros vates de la
dpoca, deshace diptongos con frecuencia.

Por ejemplo, cruel

lo trata como bisilabo consistentemente, pero mantiene el
diptongo en crueldads

"Fue tan cru-el?

iSi el verte tan

florido"; "Al acto mas cru-el y mas piadoso,"; "Como al cru
el soldado?"; "Por mas que la crueldad intente agora,"2-*.
Encontramos por lo menos seis casos en que suave es conside
rado trisilabo.

Veamos algunos ejemplos;

"De imaginar su-

a-ve"; "Casto, limpio, su-a-ve finalmente,"; "Los cefiros supZ

a-ves:", y "Todo era amor su-a-ve, honesto y puro,"
Otros casos de disolucidn del diptongo siguen*

.

"Ni sufre al

confi-a-do"i "Cuantas ven los tri-o-nes", y "Las nubes ya biombos celestiales,"2^ . Lope escribe monstro(s) en vez de mons
truo(s), lo que observamos en tres oportunidades distintas.
Sirva de ejemplo el siguiente versoi

"Estos monstros bastar

pO

dos de las musas."

Como detalle final nos referiremos a un

verso en el que el poeta acentua carActeres: "En alma de ca
29
rActeres diamante:" . Robles Degano cita a Lope como uno de
los poetas que usa esta forma de acentuacidn.-^0
En el anAlisis temAtico de las poesias analizadas, hemos
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hallado que hay cinco que consideramos como filosoficomorales.

La numero noventa y nueve, sin titulo, en que usa

el tema del Beatus ille y esta cargada de reflexiones.

De

ambiente campestre y bucolico, la oda termina con una belli
sima estancia cuyos versos finales son:

"fOh mil veces di

choso / Quien no tiene enemigo / Y todos le codician por
a m i g o . La cien recrea el mismo tema usado en la ante
rior solo que con mas extension.

La ciento diez, "Huerto

deshecho", que dedica al ilustrisimo senor don Luis de Haro,
es una hermosa y extensa composicion (cuarenta y dos sexte
tos alirados) en la que el poeta establece un paralelo entre
su misero huertecillo que dormi’a libre de penas y fue destrui
do por una tempestad, y su propia vida en la que un aspero
torbellino de rigores y venganzas acabo con sus esperanzas.
El poema ciento diecinueve, "A la mudanza", tambien muy ex
tenso, es una reflexion sobre los cambios que todo experimen
ta en el mundo.

Termina con la afirmacion de que "fuera de

Dios, todo se muda."^2 . La ciento veinticinco, "Al Siglo de
Oro", que es una silva moral, tiene abundancia de citas mito
logicas y celebraciones a la vida sencilla en que todo era
limpio y seguro, a tal extremo que parecia una misma armonia
la del cielo y la tierra, hasta que termino esta gran felici
dad por la soberbia humana que engendro crueldades, intereses,
envidias e injusticias.
Cuatro composiciones deben catalogarse como heroicas:
ciento cuatro, "Cancion en la eleccion del eminentisimo
senor el Cardenal Monti"; ciento cinco, "A las obras de don
Francisco de Figueroa"; ciento once, "A don Agustin Collado
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del Hierro, en su libro de las grandezas de Granada" y
ciento trece, "A la venida de Italia a Espana del excelenti
simo senor Duque de Osuna". En la primera de estas poesias
el poeta

juega con la palabra monte en su doblesignificado

de montaria y apellido

del purpurado: "Monte, que

f'uiste / Divinamente humano,"-^.

siempre

En una estrofa posterior

establece un simil precioso con el amanecer:
Asi como la aurora se descubre,
Coronado de grana, el horizonte,
La cumbre de tu monte
Rojo capelo cubre,
Y como el sol en tus virtudes crece,
Por medio del objeto resplandece.3^
Despues de manifestar la alegria y el aplauso con que todos
ven la justa designacion del prelado y ofrecerle sus para
bienes, Lope termina con gran nota afirmando que el Tajo his
pano tendra por atributo a "Tu monte soberano, / Sin envi
diar los siete de quien toma / Cabeza el mundo y fundamento
Roma."-^

El poema ciento cinco, dedicado al "fenix

Figueroa", es un canto de alabanza a sus hazanas con la espa
da y con la pluma.

En el ciento once, dedicado a Collado,

el "Monstruo" juega con los significados de la palabra:
"Collado, el mas ilustre del Parnaso,
cion.

comienza la composi

Alaba encomiastica e hiperbolicamente a este ingenio

cuyo verso juzga como limpio, terso, hermoso y culto y quien
merece la corona de laurel; a este merecimiento se refiere me
taforicamente al decir:
Dafne inmortal,

"Cina tu heroica frente . . . /

. La numero ciento trece dedicada al Duque

de Osuna canta, con muchas citas mitologicas y abundancia de
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hiperboles— Jupiter espatfol lo llama— las grandezas de tan
destacado personaje al mismo tiempo que arremete contra la
"envidia arpia"*^.
Encontramos tres poemas que incluimos en el grupo de
los religiosos.

Son el ciento catorce dedicado a la Virgen,

el ciento dieciseis, al Angel de la Guarda y el ciento dieci
ocho, "Sentimientos a los agravios de Cristo nuestro -bien
por la nacion hebrea". La primera composicion es muy hermo
sa y esta cargada de adjetivos laudatorios hacia la madre
de Jesus, a la que considera como el faro esclarecido del
mundo que salva a los que navegan en el pecado.

La segunda,

que es muy corta, celebra al Angel que fue constituido para
guarda nuestra y que nos protege con sus alas fenicias. La
ultima del grupo, la ciento dieciocho, es una extensa comp.q
sicion dedicada a cantar los sufrimientos de Cristo y donde
ataca duramente al pueblo hebreo:
Sin rey, sin capitan, sin reino y templo,
Por varias partes profugos y vagos,
Cuyos fieros estragos
Son estupendo ejemplo,
Se miran hoy cobardes y afligidos, ~a
Naciendo al mundo para mal nacidos.-^
Por ultimo, encontramos que la marcada con el numero
noventa y ocho, que Lope titula de "Liras amorosas", a nues.
tro juicio, es un buen ejemplo de anacreontica en la que el
aeda enamorado canta a su bella Celia.

Como siempre el poe

ta usa hermosos similes:La nieve de tus pechos
Es el invierno que sufrir deseo;
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Queden alii deshechos
Los que me matan cuando no te veo;
Alla quiero llegarme
A ver si puedo entre su nieve hallarme.
Pasemos ahora a estudiar a don Juan Francisco de
Quevedo y Villegas, uno de los mas grandes liricos de la li
teratura castellana, aunque no se propusiera afanarse como
41
tal.
Ahora bien, la f'ama del vate madrileno se ha susten
tado sobre sus composiciones burlescas y satiricas, donde
segun Jose Manuel Blecua, 'feu imaginacion poetica llega al
derroche y donde se hallaran las mas audaces y notables for
mulas expresivas de la poesia espaflola de todos los tiem
pos.

1*2

+

Diaz Plaja no coincide con este criterio y cree

que el gran tema quevedesco es el tiempo.^
Para el analisis de las poesias de Quevedo utilizare
mos el tomo I de sus Obras completas, editado en 1963 por
Jose Manuel Blecua.
Hemos encontrado once composiciones que, tematicamente,
pueden ser clasif'icadas como odas.

Su analisis estrofico

nos indica que ocho de ellas estan redactadas en silvas que
varian en longitud y en porcentaje de versos endecasilabos
y heptasilabos. Estas composiciones sons

ciento treinta y

cinco, "La soberbia" con un total de sesenta y cuatro ver
sos, diez heptasilabos; ciento treinta y seis, "A una mina",
ochenta y ocho versos en total, veintiun heptasilabos; ciento
treinta y nueve, "El reloj de arena", treinta y seis versos,
doce heptasilabos; ciento cuarenta, "El reloj de campanilla",
cuarenta y ocho versos, diecinueve heptasilabos; ciento
cuarenta y uno, "El reloj de sol", veintiseis versos, ocho
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heptasilabos; ciento cuarenta y dos, "A los restos de un rey
que se hallaron en un sepulcro, ignorandose, y se conocio
por los pedazos de una corona", noventa y seis versos, vein
tiun heptasilabos; ciento cuarenta y tres, "A la calamidad",
treinta y ocho versos, doce heptasilabos, y, doscientos
treinta y cinco, "Celebra la victoria de los navios de tur
cos que tomo el Duque de Pastrana pasando a Roma". En estos
poemas Quevedo emplea rima consonante en toda clase de com
binaciones (pareada, abrazada, alterna, consecutiva, etc.) y
ocasionalmente intercala algun verso suelto.

Como ejemplo

copiaremos un fragmento de la ultima composicions
Vos, advertido en el peligro ajeno,
de ardor glorioso y de esperanza lleno,
porque, aun de paso, no se malograse
ocasion que ilustrase
el estandarte del mayor monarca
a quien sirve f'ortuna religiosa
en cuanto el cerco de la luz abarca,
con voz ouanto valiente generosa
distes ordenes a todos
armandolos con vos de muchos modos;
La composicion dedicada al Duque de Lerma, que tiene el
subtitulo de "Cancion pindarica", sigue el patron creado por
Estesicoro y perfeccionado y popularizado por Pindaro.

Wos

referimos, claro esta, a la triada o division triple de la oda
en estrofa, antistrofa y epodo.

Segun Baehr, Quevedo intro,

dujo esta estructura de la oda pindarica en Espana la que, se
gun expresa, "no tuvo mayor divulgacion"^ y quedo limitada a
este poeta y sus seguidores.

Esta oda consta de dos triadas.

Las estrofas y antistrofas, de dieciseis versos cada una,
tienen el mismo esquema, de acuerdo con las normas

establecidas por los clasicos griegos. Este esquema es como
sigue;

a B A B

c c D e E D F G g f H H .

Citemos como ejem

plo la primera estrofa del poemas
De una madre nacimos
los que esta comun aura respiramos;
todos muriendo en lagrimas vivimos,
desde que en el nacer todos lloramos.
Solo nos diferencia
la paz de la consciencia,
la verdad, la justicia, a quien el cielo
hermosa, si severa,
con alas blancas envio ligera
porque serena gobernase el suelo.
Ella asegura el transito a la vida.
Feliz el que la Candida pureza
no turba en la riqueza,
y aquel que nunca olvida
ser polvo, en el halago del tesoro,
y el que sin vanidad desprecia el oro.

Los epodos, que tienen veintiun versos cada uno, siguen el
siguiente esquemas
J J.

A B a b a C C D D e E F G G F h l H i

El primer epodo nos servira de ejemplo:
Por vos, desde sus climas peregrino,
devoto a la deidad del rey de Esparla,
el alarabe vino.
No es poco honrosa hazana
que, vencido el camino
y perdonado ya del mar y el viento,
por justo y religioso, el noble intento,
debajo de sus pies ponga el turbante
el persa, honor y gloria de levante.
Por vos Ingalaterra
descansa y nos descansa de la guerra.
Y Francia, madre de inclitos varones,
del peso de las armas aliviada,
trae por adorno varonil la espada,
que ya opuso de Espana a los Leones.
Y las islas postreras,
que, por merced del mar, pisan el suelo,
clemencia nunca vista en ondas f'ieras,
por vos, por vuestro celo,
admitiran la paz con que les ruega
k_
quien con su voz de un polo al otro llega. '
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Otra oda pindSrica es la doscientos noventa, dedicada a don
Jeronimo de la Mata que consta de s&lo una triada, aunque
ya en esta el poeta no se ajusta totalmente a los cSnones
cl&sicos.

Efectivamente, la estrofa y la antistrofa ni

tienen el mismo numero de versos ni siguen un esquema ni si
quiera parecido en lo que respecta al uso de los endecasila
bos y heptasilabos y a la rima.
para que se vea el contraste.

Copiaremos ambos patrones
La estrofa, que tiene veinti

cuatro versos, sigue el siguiente esquema*
D E f F G G H H i i j J k L L K ,

A a B B C C D E

en tanto que, la antistro

fa, de veintidSs versos solamente, sigue el que sigue*

a A

B b c C d D E e F F g g H H I i J J K K .

El patrSn del epoi

do, que tiene veintiocho versos, es as$s

A B A B c C d D E

E f F G H G H I I J k j K L M m l n N .

No citamos ejemplos

porque tendriamos que copiar completa la oda.

El poema dos

cientos ochenta y siete, dedicado al Duque de Osuna, se ajus
ta menos aim a las normas de la oda pindSrica.

Consta de

s6lo una "strophe" y elimina totalmente la antistrofa y el
epodo.

En realidad el esquema es irrelevante pues a todos

los efectos practicos esta unica estrofa es como una silva
de treinta y un versos con catorce heptasilabos.
El resumen estrofico de los poemas analizados nos de
muestra que el aeda madrilelio usa una mayoria de silvas
(ocho de once), adelantSndonos quizes la preferencia que los
neoclSsicos iban a tener por este tipo de estrofa, que no
obedece a patron fijo de tipo alguno.

Las otras tres compo

siciones son versiones m£s o menos ajustadas a las odas pin
dSricas, aunque, realmente, la dedicada a Osuna, solo tenga

96

de pind&rica el termino "strophe" puesto debajo de la dedi
catoria.
Al analizar las distintas modalidades de versos endeca
srlabos que usa Quevedo en los poemas estudiados, observa
mos que, al igual que los poetas ya examinados, da preferen
cia a los de tipo heroico, que usa en proporcion superior a
la de tres por cada safico.

Hemos encontrado un verso un

tanto difieil de clasificar;

"Muere en ti todo cuanto se

ho

recibe,

por los acentos consecutivos en las silabas ter

cera y cuarta.

Desde luego, hay un apoyo ritmico en la sex

ta silaba, inicial de cuanto, y en la decima.

El primero,

sin embargo, pudiera recaer sobre "ti" o sobre "todo", am
bas palabras acentuadas. Si escogemos el pronombre, nos
quedara un esquema de verso heroico de la variedad melSdica,
con acentos en las srlabas tercera, sexta y decima.

Si, por

el contrario, seleccionamos "todo", el esquema seria el de
un verso safico con acentos en las silabas cuarta, sexta y
decima.

Hemos preferido clasificarlo como heroico, no s6lo

porque creemos que el primer esquema es el mSs correcto,
sino porque tambien se ajusta mSs a la predileccion del
aeda.

A veces utiliza el patron enteramente trocaico a que

nos hemos referido otras veces:

"un / Sno, un / mes, un /

dla, un / hora, un / punto."^
En los heptasrlabos el poeta emplea casi el mismo nume
ro de trocaicos que de dactilicos. Las variedades mixtas
las usa escasamente y hemos hallado algunos versos con apoyos
ritmicos en las sxlabas primera y sexta:

"ruinas desconoci

das,"; "dura, mas ingeniosa," y "Solo nos diferencia"-*0 .
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Quevedo disuelve algunas veces los diptongos, como por
ejemplos

"con los mas confi-a-dos," ; "ciegos, y no gui-a-

dos de su lumbre,"; "icon que esperanza ciega y confi-a-da"
ci
y "a quien mano atrevida, i n d u s t r i - o - s a , . Un verso in
teresante es el que sigue:

"con alas blancas envi-o

ligera"-*2 , en el que se destruye el diptongo siendo tSnica
la vocal fuerte, unica posibilidad de obtener un endecasrla
bo, que en este caso es del tipo safico, con acentos en las
srlabas cuarta, octava y decima.

Por ■Sltimo, como un de

talle curioso, citaremos un verso en que el vate escribe
una palabra con "s" iniciali

"iCuSl alarbe, cuSl scita,

turco o moro,"^ lo que se observa en "autores antiguos"
segun Robles DSgano,

y otro en el que emplea una epente

sis, la primera que hemos observado hasta ahorai

"Por vos

Ingalaterra"-^.
TemSticamente encontramos una mayoria (siete) de poemas
que pueden encuadrarse dentro del grupo filosSfico-moral,
Elios sons

el ciento treinta y cinco, "La soberbia"; ciento

treinta y seis, "A una mina"; ciento treinta y nueve, "El
reloj de arena"; ciento cuarenta, "El reloj de campanilla";
ciento cuarenta y uno, "El reloj de sol"; ciento cuarenta y
dos, ”A los huesos de un rey que se hallaron en un sepulcro,
ignorandose, y se conocio por los pedazos de una corona", y
ciento cuarenta y tres, "A la calamidad".
La silva a la soberbia es una magnJfica composiciSn que
comienza en gran estilo:
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Esta que veis delante,
fulminada de Dios, y fulminante,
que en precipicios crece y se adelanta,
y para derribarse se levanta;
esta que con desprecio el mundo mira,
blason de la ignorancia y la mentira,
es la soberbia, que, en eternas^vidas
invents en las privanzas las cai’das.56
El poeta reflexiona sobre los falsos ascensos a la cumbre y
la presencia aleve y dura de esta sefiora, como llama a la
soberbia.

Pero todo esto no sirve de escarmiento y termina

aconsejando a los ambiciosos pretensores que encaminen sus
medios a mejores fines ya "que quien hizo de arcSngeles de
monios, / mal hara de demonios s e r a f i n e s E n "A una
mina" el poeta ataca la avaricia producida por el oro que es
"metal de la quietud siempre enemigo;"-^ y cuya posesion
solo crea millones de envidiosos y ladrones. Los poemas de
dicados a los relojes de arena,

de campanilla y de sol,

tratan el tema del tiempo en relacion con la muerte, sirvien
dole al autor para reflexiones en las que a veces se percibe
un traspunte del desengalno que traspasa la obra literaria de
este periiodo.

Sirvan de ejemplo los siguientes versos*

La hora irrevocable que dio, llora;
preven la que ha de dar; y la que cuentas,
lograla bien, que en una misma hora
te creces y te ausentas.59
La poesi-a dedicada a los huesos de un rey anonimo tambien
estS cargada de reflexiones morales en la que trata nueva
mente el tema del oro como provocador de conflictos y el de
la muerte como igualadora.

Canta y alaba a la calamidad en

la silva de este ti'tulo por el conocimiento que le debe.

A
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pesar de no ser deseada de nadie, de ser padecida de mu
chos, no muy conocida y aun menos estimada, el poeta va a
alabarla con su canto que "si no fuere docto, serS nuevo /
i
por lo
menos . . . "it 60
Las cuatro composiciones restantes son del tipo heroi.
co.

La dedicada al Duque de Pastrana canta su triunfo naval

contra los turcos con alguna cita mitolS'gica y alguna que
otra hiperbole.

La oda al Duque de Lerma es un canto entu

siasmado a sus meritos en el que se compara ventajosamente
al heroe con Alejandro, Cesar y Augusto.

La corta composi.

ci6n al Duque de Osuna se refiere a sus glorias inmortales
en un tono elegSaco y, por ultimo, la dedicada a don
Jeronimo de Mata celebra su lira prodigiosa que merece que
las aguas del Tajo se detengan a escucharlo.
Nos queda por examinar la obra de don Esteban Manuel de
Villegas, "/e_7l m£>s interesante poeta de la 'escuela
aragonesa', excluidos los Argensolas"^'L. El vate najerano
ha recibido juicios generalmente favorables de la critica.
Diaz Plaja nos dicei

"De pronta y amplia disposiciSn, pero

de una vanidad suma . . . nos ofrece /villegas_7 una pro.
ducciSn muy apreciable como poeta original y como traduc
tor"^2 . Para Esteban de Arteaga es un "escritor de los m5s
aventajados que tiene nuestro parnaso, e ingenio el mSs
capaz de trasladar a nuestro idioma las bellezas de Anacreon
te y de Horacio"^.

Menendez y Pelayo opina que es "un

poeta anacreontico, fScil y gracioso; pero insufrible perso
naje, lleno de petulancia y arrojo pueril"

64

. Diez Echarri

reconoce que tiene un gusto depuradrsimo pero lo considera
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como "un ingenio alicorto"^.
Usaremos para examinar la obra de Villegas la edici6n
de Narciso Alonso Cortes Villegas: Eroticas £ amatorias.
volumen 21 de Clasicos Castellanos, Madrid, 1913*
La obra se divide en dos partes, cada una de las
cuales consta de cuatro 3.ibros. El primer libro de la pri
mera parte consta de treinta y seis odas cuyo analisis estro
fico nos muestra que el vate riojano usS combinaciones con
distinto nGmero de versos (fluctuan de cinco a catorce) y
dieciocho patrones diferentes.

Muestra una preferencia casi

absoluta por las estrofas de seis versos, que son usadas en
veintiocho composiciones con once esquemas. En catorce odas
(V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXVI,
XXVII, XXX y XXXIV) usa el sexteto alirado introducido por
fray Luis y muy popular en esta epoca:

a B a B c C.

Como

ejemplo citaremos la primera estrofa de la oda Vt
Suelta al cefiro blando
ese vellon que luce en tu cabeza,
verSs que, tremolando,
5 cautivar amantes, Lida, empieza,
y que en cada cabello
enreda un alma y aprisiona un cuello.
En tres (IV, XXVIII y XXXII) emplea el esquema:

A b B A c C.

Sirva de ejemplo la primera estrofa de la oda IV:
Antes que llegues con tus arSos, Lida,
£ la vejez cansada,
layI no le ofrezcas al desden posada,
que es basilisco del que m£s le anida;
sino, mucho amorosa,
,
labra en mi celo, cogerSs tu rosa. f
En dos (XXII y XXV) el esquema es:

a b A B c C.

Veamos la
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primera estrofa de la primera:
A margenes y ri-os
detengo y enternezco:
ital es el llanto de los ojos mSos!
ital es la pena que de amor padezco'.
Tu solamente, Asteria,
go
eres a. quien no muevo en tal miseria.
En la XXXII y la XXXVI usa el siguiente patr£n:
C.

a B b A c

Citaremos la primera estrofa de la XXXVI:
Ya he dado el primer paso,
Filipe, foh gran Monarca!, y en el viento
he negociado asiento.
Ya me da nombre el vuelo de Pegaso,
y de invidias mortales
g9
cervices piso en carros triunfales. y

En la oda III el esquema es:

A A b B c C.

Citamos la pri

mera estrofa:
Quejas que invia desde frSgil nido
pajaro tierno, escucha condolido
un libre que antes era,
y agora es prisionero en c£rcel fiera;
que amor 5 verdes anos
da voces, lazos tiende y arma enganos.
La XI tiene el siguiente patr&n:

A B b a c C ejemplo del

cual es la primera estrofa:
No te averguence, no, Jancia Foceo,
verte de tu esclavilla enamorado,
que ya se vio prendado
el fuerte Aquiles de este mismo empleo
cuando en Briseide hermosa
sintio la nieve purpurada en rosa.
En la oda XV, de la cual citamos la estrofa primera, el
esquema es a b B A c C:
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Aun no tiene domado
tu becerrilla el cuello
de suerte que al trabajo pueda hacello,
sufriendo sin molestia el corvo arado,
ni aquellas fuerzas tiene
que para tales actos le conviene;'
En la XVI Villegas emplea el siguiente esquema:
C.

A b A b c

Veamos una estrofa del poemai
Amo, venero, estimo tus enojos,
porque es fuerza que sea
tanto desden pariente de tus ojosj
y tambien porque vea
amor, que hay corazones
que estiman con razdn sus sinrazones. J

El esquema de la XXI es como sigue:

A b a B c C.

La prime,

ra estrofa nos sirve de ejemplo:
lAy Dios, PSstumo, PSstumo! y cu£l vuela
el affo fugitivo;
lay! como sin cautela
nos previene rigor el trance esquivo,
sin que la religiosa
r,u
piedad nos libre de la muerte odiosa.
De la oda XXIV, cuyo patrfin es:

A B a B c C, citamos como

ejemplo la siguiente estrofa:
Alegre en lo presente este seguro
el Snimo contino aborreciendo
aquel cuidar futuro,
y con alegre risa entreteniendo
lo adverso; que es forzoso
que no todo por todo sea dichoso.^
La ultima oda en que se usa un sexteto-lira es la XXIX, con
el siguiente esquema:
ultima estrofa:

a B B A c C.

Como ejemplo citamos la
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Sin duda te quisiera;
pero tengo por mfixima dudosa
que donde estS tu madre codiciosa
ocurra Venus S mi voz sincerai
y yo de las mujeres
conquisto, si, no compro los placeres.
Hay una oda en que se usan estrofas aliradas de cinco
versos» A b A b B.

Veamos un ejemploi

Pero deja el tardar, no te detengas
ni cures de los dones;
s5lo con gracias 5. nosotros vengas
y no con discreciones;
que es dulce el necear en ocasiones. '
En la oda XX, que consta de tres estrofas, usa una pri.
mera de cinco versos»
do es suelto.

a B A c C.

Como observamos, el segun

Veamoslai

Si con algtin tesoro
se pudiera alargar mi corta vida,
de los mineros trasegara el oro,
porque cuando viniera
la muerte, dado el precio, se volviera.'
Las otras dos estrofas son sextetos aliradosi

a B b A c C.

Examinemos unai
Pues, eh, riquezas vanas,
§. quien mucho os estiraa, que os frecuentei
all£ vaya al oriente,
penetre el mar del Sur, harte sus ganas;
que yo ya halle en mi Lida
oro, plata, metal, riqueza y vida.''
El poeta emplea estrofas de ocho versos en dos odas, la
IX y la X.
c C d D.

El esquema de la primera es como sigue« A A b B
Veamos un ejemplo:
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Solo esa parte 5 quien naturaleza
adorn6 de recato y de belleza,
y quizd de recato
por ser beldad mSs bella sin ornato,
de mi serS callada
y S la experiencia misma encomendadai
que la suave ciencia
gQ
de amor, sSlo se sabe en la experiencia.
El de la segunda es:

a B c a B c d D .

Copiemos una estrofa

como ejemplo:
Jur6 que me serla
en amarme tan firme como roca
6 como robre exento,
y que atrSs volveria
este arroyuelo que estas hayas toca
antes que el juramente?
pero ya la perjura
g,
cortar el Srbol de mi fe procura.
Villegas emplea estancias de nueve versos solamente en
una oda, XXXV, cuyo esquema es:

A B C B A C d c D .

Citemos

una:
Lo que os pide, Sertor, vuestro poeta
S. la noche, a la aurora, al mediodia,
en la cama, en el templo, en el retrete,
con voz simple, fe pura y alma pla;
no sahumando estatuas, ni al planeta
de Delfos porfiando que interprete
lo que tu solo sabes,
que bien se que los siete
g2
ignoran los agueros de las aves.
Por ultimo, encontramos tres composiciones con estancias
de catorce versos.

La I y la II siguen el mismo esquema:

A b B cC d d e f E F g G .

A

Veamos la primera estrofa de la

I:
Quisiera yo esta vez, Filipe augusto,
trompa sonando de metal robusto,
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tu nombre dar al viento,
si de el fuera capaz tanto elemento;
6, libre del asombro
que causa grave peso 5 debil hombro,
avecindarte al clima
que al Artico se arrima;
y revolviendo luego,
cuSl Sguila 6 piloto,
llevarte al Indio, sin negarte al Griego,
y alzarte al cielo, sin fiarte al noto;
pero temo 5 mis plumas,
go
que saben escribir ya sobre espumas. ^
En la XII el patr6n es»

A A B b c c D d e E f f g G .

Exami

nemos la primera estrofat
Cipres era robusto el que ya roto
tronco, se queja de un valiente noto,
porque S. la verde estambre de su hilera
su soplo fue tijera;
de planta aun no prendida
pas6 a ninez florida,
hasta que, por tocar del sol la lumbre,
cumbres venciS su cumbre.
JCuan derecho y lozano
no oyo las amenazas del villano'.
Ini las que prometia
vejez en el tardfal
Mas lay! que 5 vista de ojos
g^
viento oyo, perdiS vida, llor6 enojos.
El resumen de los patrones empleados por Villegas, nos
indica que muestra una preferencia decidida por las estrofas
de seis versos que usa en veintiocho odas con once esquemas
distintos.

En dos poemas usa estrofas de ocho versos con

esquemas diferentes, y en tres utiliza estancias de catorce
con dos esquemas.

Emplea liras de cinco versos en una compo.

siciSn y estancias de nueve en otra.

Por iSltimo, combina en

un poema estancias de cinco y de seis versos.
El libro segundo de esta parte que examinamos, estS dedi
cado a versiones de Horacio (Libro primero).

Treinta y ocho
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odas escribi6 el venusino, treinta y ocho odas trae Villegas.
No analizaremos estas composiciones. Nos limitaremos a sefia
lar que en la mayoria de ellas (veinticuatro, para ser exac
tos), usa estrofas de seis versos.
El libro tercero contiene cuarenta y cuatro poemas que
el autor llama "cantilenas", que son las composiciones "mSs
justamente celebradas"®^ del vate najerano.

En lo que se

refiere a la forma estrSfica, encontramos que hay veinte y
dos poemas escritos en romances heptasilabos, llamados roman
86
87
ces anacreSnticos por Bello,
en lo que coincide Clarke. '
Veamos como ejemplo los primeros versos de la cantilena
XXVIIi
Con mayores deleites
que un tiempo el Sibarita,
tu vives y yo bebot
pues yo beba y tu vivas;
porque aquel intervalo
en que el gusto se brinda,
es de mas importancia
gg
que el resto de la vida.
Hay veinte composiciones en las que emplea versos hepta
silabos con rima consonante combinada, generalmente, en dis
tintos esquemas, sin obedecer a ningun patr6n fijo.®^

Cita

remos algunos versos de la numero XII que nos pueden dar una
idea de la forma en que combina las rimas el vatei
Lidia, Amor y yo estando
Joh dulce y claro dial
cogiendo tiernas flores,
la beldad contemplando
de aquella que alii via
en sus varios colores,
senti nuevos olores
derramarse en mi alma,
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senti dichosa calma
esparcirse en mis venas,
y libre de las penas
que hasta alii Amor tirano
en sujeciSn eterna
obr5 con llama interna
y con ingrata mano.90
Hay una cantilena en quintillas:

a a b b a.

Es la XX,

de la que citamos la primera estrofa:
Sobre el margen de un r$o,
de Srboles tanto umbrio
cuanto de linfas claro,
donde se halla reparo
contra el can del estSio.
La ultima est£ en romances octosilabos y no consideramos
necesario hacer cita de esta forma.
Un resumen de las formas estrSficas usadas en este libro,
nos demuestra que hay veintidfis de ellas en romances anacreSn
ticos o de versos de siete sSlabas; veinte que utilizan ver
sos heptasSlabos con distintas combinaciones ritmicas; una
en romances octosl’labos, y una en quintillas heptasilabas.
El libro cuarto contiene las traducciones de Anacreonte.
Hay sesenta y cuatro versiones que Villega titula o llama
"monostrofe," sin duda porque todas constan de una sola estro
fa.

Todas estas composiciones son romances, sesenta y dos de

siete sllabas y dos, la treinta y nueve y la cincuenta y
cinco, octosllabosDe la segunda parte de las Er6ticas. que tambiSn consta
de cuatro libros, nos interesa destacar solamente dos poemas
del libro cuarto.

Uno de ellos, "Al Cefiro", cuya primera

estrofa se cita frecuentemente, es a no dudarlo el mejor
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ejemplo de estrofa s&fica en nuestra lenguai
Dulce vecino de la verde selva,
huesped eterno del Abril florido,
vital aliento de la madre Venus,
Cifiro blando.92
El otro, llamado "La paloma", tambien escrito usando la mis
ma estrofa, no ha alcanzado ni la divulgacifin ni la fama del
anterior, pero en el aparecen dos modificaciones que serSn
desarrolladas mSs tarde por otros poetas, especialmente neo.
clSsicos.

Estas modificaciones consisten en adicionar una

rima interna en las estrofas tres a siete y once, caracteris
tica de los versos leoninos, y en hacer asonantes los versos
pares de las estrofas siete y ocho.^

Como ejemplo citaremos

la estrofa siete que contiene ambos tipos de rima:
Entre las penas resonar soll'a
que goza eternas la feliz Rioja,
y entre su roja y aseada margen
Nfijera oy6las.9^
El vate najerano, segtfn se desprende de los poemas ana
lizados, emplea casi el doble de endecasilabos heroicos que
de sSficos.

Tambien encontramos dos versos acentuados en

cuarta y decima:

"LlevS la muerte arrebatadamente" y "en el

caballo belerofonteo"^.

En el primero la unica forma de

tener un. acento entre los existentes serla considerando a
"arrebatadamente" como palabra ditSnica y marcarle dos apo
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yos, uno en el adjetivo y otro en el nombre "mente" # El
segundo tiene el primer acento en caballo y el segundo en el
adjetivo "belerofonteo", derivado del nombre del heroe mito
iSgico y, obviamente, termino paroxitono.

Hemos encontrado

un verso dificil de clasificart "te entregabas al coito
97
lasciva,"^'. Si hacemos una sinalefa entre la primera y la
segunda silabas, como es lo normal, el verso es un decasila
bo perfecto de la variedad dactllica (acentos en tercera,
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sexta y novena) que es la "mSs habitual."7
Se hace diflcil
aceptar que Villegas quisiera intercalar un verso de diez
silabas en una estrofa construida a base de versos de once
y siete silabas.
ciones solamentes

Entonces vemos que hay dos posibles solu
o hacemos un hiato donde debe haber una

sinalefa, o disolvemos el diptongo en coito.

La primera es

inaceptable porque no hay ninguna razSn que aconseje el
hiato, mucho menos cuando se trata de vocales iguales.

La

Gnica, pues, a nuestro juicio, es la segunda, a pesar del
*
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criterio en contrario de Robles Degano. 7 El verso quedaria
como un esquema irregular que no hemos observado con anteriq
ridad, con acentos en las sllabas tercera, septima y decima.
En los heptasllabos, Villegas utiliza casi tres trocajL
cos por cada dactilico.
poca frecuencia.

Las variedades mixtas las usa con

Hay algunos versos acentuados solamente en

la sexta sllaba, como por ejemplot

"ni del que masageta";

"y la que del Leteo"; "con que la monarqula" y "Que el incon
siderado"100.

Tasibi&i encontramos algunos versos acentuados

en la primera y en la sexta sllabas:

"deja la que esparta

na"; "huye del que te abona"; "honras desacredita" y "siendo
profanadores "10-L.
Al analizar los octosilabos encontramos una mayoria del
tipo trocaico (con acentos en tercera, quinta y septima, a
veces, tambiSn en la primera), siguiendole, casi en igual
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proporciSn, las variedades mixtas (A, con acentos en dos,
cuatro y siete y, B, con acentos en dos, cinco y siete).
Emplea octosilabos dactilicos en muy pocas oportunidades.
Dos versos atipicos, con apoyos on las silabas segunda y
septima, son los que siguen:
"que al arte de medicina"

" |eh, quedate mujercilla!," y
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En las combinaciones voc&licas, el poeta pronuncia con
sistentemente su-a-ve, trisilaba.
casos.

Hemos encontrado nueve

Sirvan de ejemplo los siguientes versos:

"citara

tan su-ave" y "es musico su-a-ve mSs que Orfeo."10^

Nos

referiremos a algo que hemos visto por primera vez en estos
analisis:

"como si fueran puntos centruales.",10^ en que el

vate no tan solo escribe "centruales" por "centrales," crean
do un diptongo donde no lo hay, sino que procede a deshacerlo
para obtener el numero requerido de silabas:

centru-a-les.

El caso inverso lo usa tambiin, es decir, la eliminaci6n de
un diptongo, al emplear "monstros" en vez de "monstruos," lo
que por otra parte, hemos visto, era usado por otros poetas.
Hemos encontrado tres casos en que Villegas deshace el dip>
tongo uo, en majestu-o-so, suntu-o-so y suntu-o-sa.
encontramos "cru-el" y otra "cru-eldad":

Una vez

"y aunque tuvieras

un cru-el marido" y "ejerza en ti su cru-eldad severo,
El diptongo io lo deshace en bri-o-so en tres ocasiones y
tambien en Ori-Sn, tri-o-nes, cipri-o-ta, i-o-nias, eti-o-pe
y vi-o-lados.

Veamos algunos ejemplos:

"sin que el aire

bri-o-so"} "Que el tiznado eti-o-pe" y "ni de humano cadfiver
vi-o-lados?"10^.
aeda:

"Ruido" y "ruina" son trisilabas para el

"que ya se extiende con menor ru-i-do;" y "y con lenta

Ill

ru-i-na"10'7. La combinaci6n ia la deshace ocasionalmente.
Citaremos dos o tres ejemplost

"el cuello al vencedor

Tesali-a-no," "que con el porfi-a-do" y "antes cri-ando
orejas,"

1 OR

. Por (iltimo nos referiremos a un verso un tanto

anfimalo porque tiene tres acentos consecutivost
si, no compro los placeres."

"conquisto,
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7

En el anSlisis temStico de las odas del primer libro
eliminaremos las sefialadas con los nfimero XI, XV, XVII, XIX,
XXI, XXIV, XXVI, XXVIII y XXXI porque son versiones de
Horacio, y las VII, XVIII y XX por serlo de Anacreonte.

En

las veinticuatro restantes encontramos que hay una mayorla
de catorce anacreSnticas (III, IV, V, VI, IX, X, XVI, XXII,
XXV, XXVII, XXIX, XXX, XXXII y XXXIII) en las que el vate na
jerano canta con hermoso verso las delicias del amor con sus
tintes bucSlicos.

En algtin caso trata el tema del Carpe

diem como en la oda IVi
Antes que llegues con tus affos, Lida,
S. la vejez cansada,
lay*, no le ofrezcas al desdln posada,
que es basilisco del que m5s le anida;
sino, mucho amorosa,
labra en mi celo, cogerSs tu rosa.
Consideramos que hay seis odas que pueden clasificarse
como heroicas; I, II, VIII, XIV, XXIII y XXXVI.

En la prime

ra celebra al joven rey Felipe y le ofrece su lira que aunque
ahora entona un canto tiernos

"tiempo vendrS que cante, / 6

vestido de toda tu gobierno / 6 tu triunfo armado de
diamante}"111. En la II, dedicada al Conde Saldana, a quien
llama Inclito mancebo y al que aconseja huir de la lisonja

112

que adormece los sentidos, el poeta recuenta las hazafltas de
gloriosos antepasados.
de

los gigantes

La VIII recrea la batalla mitol6gica

contra Jfipiter. En la XIV la lira del vate

najerano adopta un tono elegiaco al cantar las glorias "de
aquel famoso, / de aquel ilustre mayoral . . .

como 11a

ma

a Garcilaso. La XXXIII es un canto a la Roma imperial y

en

la XXXVI encontramos un canto de admiraciSn a si mismo

que justifica los juicios crlticos con respecto a su arro
gancia y vanidad.

Sirva de ilustracifin esta estrofa hiperbfi

lica:
El Coloso de Rodas,
y tras el las pir&nides nileas,
las murallas caldeas
y las grandezas que celebra todas
la humana fantasia,
todas no igualar£n la fama mla.
Hay cuatro odas que pueden considerarse filosfificomoraless

XII, XIII, XXXIV y XXXV.

En la primera, dedicada

"A una dama en la muerte de una tla suya", el poeta compara
la vida con un cipres, un barco, las pirSmides de Egipto y un
prado, que sufren los embates de los elementos y hasta del
hado.

Alcida, que es la dama en cuestiGn, no debe preocupar

se, ya que esos elementos le quitan la hermosura al cuerpo
pero no al alma que "ve S. Dios, medita en el y en el repo
ga"llA^

De

xiii, "Estando enferma su dama", vamos a citar

los tres ultimos versos que nos recuerdan un soneto de
G6ngora»

"ique podrS resonar que no sea enganos / de nuestra

corta vida / en humo, en sombra, en nada convertida?"^^.

La

oda XXXIV, que viene incompleta en el libro primero con una
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nota remitiendo el lector al libro segundo para hallarla
alii, es una alegoria, segun el autor, en que se aconseja
prudencia en las empresas y en la que hay frecuentes citas
mitol6gicas»

E n la XXXV el vate hace peticiones al Senor y

despues de algunas reflexiones concluye diciendot

"Pues,

ea, de partido / dame vida en mi tierra / y luego buena
muerte:

que esto os pido"'L'1'^.

El libro segundo, como hemos indicado anteriormente, no
lo vamos a examinar desde el punto de vista temStico por
estar constituido por versiones de las odas de Horacio.
El libro tercero, en el que aparecen cuarenta y cuatro
cantilenas, encontramos que tratan temas ligeros bucfilicos o
amorosos, quizes con la excepci6n de la I y la XXIII dirigi
das al Condestable de Castilla, a quien dedica el libro.

De

estas cantilenas la m&s conocida posiblemente sea la que co
mienza:
Yo vi sobre un tomillo
quejarse un pajarillo,
viendo su nido amado,
de quien era caudillo,^-,,-,
de un labrador robado.
'
El libro cuarto est£. dedicado a las traducciones de
Anacreonte* como hemos apuntado anteriormente, y aunque hay
algunas poesias originales de Villegas, no consideramos nece
sario examinarlo.
De la exposici6n que antecede podemos llegar a algunas
conclusiones parciales sobre las formas estrdficas, usos me
tricos y preferencias temSticas de los poetas examinados.
Con respecto a las formas estrdficas, observamos que

m
continffa el empleo de las estrofas cortas al estilo de
Horacio al mismo tiempo que el de las largas a imitaciSn de
las estancias de origen petrarquesco.

Observamos tambien el

primero y posiblemente algunos de los pocos casos en que se
ha tratado de imitar la trfada pind&rica en la lengua cast£
liana, empresa acometida por Quevedo.

La estrofa que se

conoce como oda s£fica o sSfico-ad5nica, se populariza en
este perfodo despues de utilizarla Villegas magistralmente
en "El cefiro".

Otro hecho que debemos destacar es la utili.

zacidn de la silva como forma estr5fica abierta para escri
bir odas.

Debemos referirnos a la aparicifin de poemas en

los que el heptasflabo ya no es simplemente un verso de
apoyo, y, principalmente, al desarrollo del romance o roman
cillo heptasflabo, tambien

llamado anacre6ntico, como forma

casi exclusiva para la poesfa bucSlica y la inspirada en
temas amorosos al estilo de Anacreonte.
Desde el punto de vista metrico, podemos decir que los
poetas estudiados— Lope, Quevedo y Villegas— siguen la ten
dencia manifestada en el perfodo anterior.

En los endecasf

labos utilizan con mayor frecuencia el tipo heroico que el
sSfico.

Las otras variedades, as£ como los esquemas irregu

lares, no son frecuentes.

Los octosflabos, que se analizan

por primera vez, son en su mayorfa del tipo trocaico, siguien
doles, casi en igual proporciSn, los esquemas mixtos.
dalidad dactflica es usada escasamente.

La mo

Con respecto a los

heptasllabos siguen predominando los trocaicos, lo que se
manifiesta, especialmente, en Lope.

Quevedo usa la variedad

dactflica casi en igual proporciSn que la trocaica.

Las
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variedades mixtas se emplean con menos frecuencia.

Encontra

mos algunos versos con s6lo dos apoyos ritmicos y otros con
uno solamente.
Seguimos observando las vacilaciones en la pronunciaciSn
con frecuentes disoluciones de diptongos, algunas supresiones
de estos y en algfcn caso ocurre la creaciSn de uno.

Tambien

hemos hallado algunas dislocaciones acentuales.
TemSticamente creemos notar una disminuci6n en el niSmero
de odas heroicas, lo que estaria de acuerdo con las fortunas
de Espana en el campo politico internacional. Observamos
que sigue la influencia horaciana y petrarquesca y la apari.
ci6n de la influencia clSsica griega manifestada poderosamente
en la popularidad de las anacreSnticas.
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Capitulo IV
La oda neoclSsica
En este capitulo estudiaremos las odas de seis distin
guidos poetas, Cadalso, Melendez Valdes y Quintana, peninsu
lares; Olmedo, Bello y Heredia, hispanoamericanos. Creemos
que ellos constituyen una excelente representaci6n del perio
do que vamos a cubrir.
Jose Cadalso y VSzquez de Andrade, "una de las figuras
m£s atrayentes del siglo XVIII,

considerado ademSs como

uno de los personajes Mm5s interesantes como hombre y como
escritor"

en la literatura dieciochesca, no produjo una

obra poetica que podamos considerar como numerosa, pero ejer
ci6 mucba influencia en el parnaso espanol.
fiere a este hecho:

Bleiberg se re

"A el se debe la resurrecciSn de la ana

cre6ntica, y a su influencia el que este genero fuera culti
vado por los poetas salmantinos, sobre todo por Melendez
Valdes."3
P.ara el examen de los poemas de Cadalso utilizaremos la
selecciSn hecha por Antonio Jimenez-Landi, Poesias y noches
1-figubres, publicada en 19^3 *
De las setenta y cinco composiciones contenidas en el
volumen, veintidSs reunen las caracteristicas para ser consi
deradas como odas, diecinueve anacre6nticas y tres heroicas.
El analisis de estos poemas desde el punto de vista
122
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estrfifico, nos indica que en las anacreonticas el poeta usa
casi exclusivamente el romance heptasllabo, con excepciSn
de la titulada "A la boda de Lesbia", en la que emplea un
romancillo hexasilabo.

El romance anacre6ntico es bien

conocido y ya lo hemos citado en varias oportunidades. Pon
dremos un ejemplo de los versos hexasilabos:
Apaga Cupido,
Tu ligera llama,
Si enciende Himeneo
Sus antorchas sacras.
Respeta de Lesbia
La mano ligada
A la de su duefio
j.
Con tiernas guirnaldas.
El poema titulado "A los dias del Excelentisimo sefior
Conde de Ricla", de tipo heroico, consta de treinta sextetos
alirados con el siguiente esquema:
do por fray Luis.

a B a B c C, populariza

Sirva de ejemplo la primera estrofa de la

composicion:
Salid, ninfas del Ebro:
A mis voces juntad vuestra armonia:
Cantad al que celebro
En su dichoso y deseado dla;
Salid, ninfas, cantando,
Y el eco suene con acento blando.-5
Otra poesla de este tipo es la dedicada "Al estilo magni
fico de Don Nicolas FemSndez de Moratin en sus composiciones
heroicas", que consta de cinco estancias de once versos y un
envio final de cuatro.
aC c d b D b E E .

El esquema de las estancias es:

Veamos un ejemplo:

Y el que el divino Moratin oyere
Los metros que el timbreo Dios le inspira,

a B

Y el brio con cpae hiere
La cltara de Pindaro sagrada;
Ya nunca m&s le agrada
La humana voz ni sones
De otra cualquiera lira,
Por mas que suenen Inclitas canciones
Que necio el vulgo admira:
Canta, pues, entre todos el primero,
✓
Y calle Ercilla, Herrera, Horacio, Homero.
El esquema del remate es A b B A:
Canci5n, dile a mi amigo
Que me falta el aliento;
Y que cuando cantar su gloria intento,
Callo mil veces m5s que lo que digo.7
La tercera poesla heroica est£ titulada "Al mismo", es
decir, a Moratln, y tiene el subtltulo de oda pindSrica,
aunque en la forma no tenga ninguna de las caracterlsticas
de esta.

Consta de veintiuna estrofas aliradas de ocho ver

sos cada una, cuyo patr6n es como sigue:

a B a c B c D D .

Ejemplo:
»Ay, si cantar pudiera
Los hijos de los dioses lira de hombre,
Y cual trompa guerrera
De altlsona armonla,
Que ambos polos atSnito asombre
Resonase la ml'a,
Hija de Febo, joven prodigioso,
o
Cual se alzara mi numen orgulloso.
El resumen estr6fico de estos poemas nos demuestra que
Cadalso preferia la forma del romance heptasllabo o anacre6n
tico, que emplea en dieciocho de ellos.

Encontramos uno en

hexasllabos con rima asonante en los versos pares.

Hay una

oda en la que utiliza un sexteto alirado cuya creaciSn se
atribuye a fray Luis; otra en que la estrofa es una octava
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alirada con un esquema que no hemos observado con anteriori
dad; y, por ultimo, hay otra en la que usa una estancia de
once versos con pareado final.
No queremos terminar este resumen estrofico sin referir
nos a U220S versos sSfico-adonicos dedicados a Venus, de difL
cil encasillamiento en nuestra clas ifica c i5n, pero muy inte
resante porque utiliza en ellos la rima caracterlstica de
los versos leoninos, introducida por Villegas en "La paloma"
y citados en el capitulo anterior.
El examen de los versos en estas odas nos seftale que,
en el uso de los endecasilabos, Cadalso utiliza preference
mente la modalidad heroica, en proporciSn casi triple que la*
s&fica.

Hemos encontrado dos versos con apoyos en las sila

bas cuatro y diez«

"Exclama el coro de la comitiva" y "Bajo

su amparo para rescatarlos"^.

Hay un verso dactilico con

apoyos en cuatro, siete y diezs

"La de Sicilio y Titiro en

lo blando"'1'0 . A veces el bardo emplea el patr6n enteramente
trocaico con la si'laba inicial en anacrusis a que nos hemos
referido en otras oportunidades:

"Por / campo, / valle, /

prado, / selva y / monte"; "(Me / dice en / ronco / son la •
ho / rrible / Dea)"; :A1 / hombre, al / bruto, al / ave, al /
campo, al / monte.
Con respecto a los heptasLlabos, el vate da su preferen
cia a los de tipo trocaico que usa en propor i6n doble que
los dactilicos.
menos frecuencia.

Las modalidades mixtas las emplea con mucha
Hemos encontrado algunos versos con acentos

en la primera y en la sexta sllabass

"Clneme la cabeza";

"Vuelve, mi Galatea,"; "Viendo que las convidan"; "Templanse
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los panderos,"; "Dejales que den voces*"} "Canten mis alaban
zas"

10

. Hallamos tambien algunos con un sSlo acentos

"Y

para que sus voces"; "Y lo que por mi pierdo,"; "Pero los
Espanoles"; "La que del universo"1-^.
En los versos hexasilabos hemos encontrado que predomina
la modalidad dactllica (acentos en la segunda y en la quinta)
sobre la trocaica (acentos en la primera, tercera y quinta).
Hay algunos con un solo apoyo rxtmico, como por ejemplo:
"Para mi esperanza;"; "Que de sus virtudes,"; "A la de su
dueno"; "para arrebatarla"1**'. .Encontramos un verso con acen
tos en la primera y en la quinta:

"Huyen las ideas"1-*.

Ocasionalmente el bardo disuelve algun diptongo:

"Apar

ta el sabio de la atroz ru-i-na,"; "De mi alma mostrS el
cru-el tormento,"1^
Tematicamente encontramos que hay diecinueve composicio
nes que pueden ser clasificadas como anacreSnticas. En ellas
el aeda canta los placeres del amor, del vino y de la mesa en
un ambiente marcadamente bucSlico.

En una, titulada "Al pin

tor que me ha de retratar", le pide que no lo haga con mili
tares adornos o entre libros, pianos, globos y mapas, sino
con la cabeza cenida con tomillo oloroso, amoroso mirto y
pSrapano beodo, con un.vaso de nectar jerezano en la diestra y
tal vez junto a su amada Filis.

Abundan en estos poemas los

zagales y zagalas, pastores, faunos y ninfas, sStiros, y hay
frecuentes referencias a Venus y Baco.

En otra de estas poe

sias se pregunta quien es el que baja de una colina con una
botella en la mano, una sonrisa en el rostro, rodeado de
zagales y ninfas que cantando celebran sus hazanas.

"Sin
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duda ser£ Baco," nos dice, pero no, " . . .

es el poeta /

autor de esta l e t r i l l a . E n m£s de una ocasiSn el vate
nos recuerda que su lira est& dedicada al amort

"Mi lira

canta la ternura solat"; "Diverso vuelo toma / Mi pluma, que
al amor he dedicado,"
Hemos encontrado mSs de una oda de tipo heroico, a pe
sar de que Cadalso, en el prSlogo a su tomo de poesias que
publico en 1773 bajo el seudSnimo de don JosI VSzquez, afir
mo que habia tratado un solo asunto

heroico."^

La oda a que

se refiere es la titulada "A los dias del Excelentisimo
senor Conde de Ricla", en la que no puede desprenderse de su
inclinaciSn por el tema anacrefintico y, por consiguiente,
aparecen sStiros, faunos y silvanos, ninfas cantando, trito
nes, zagalas y pastores que con flautas y zamponas vienen a
cantar las glorias del gran Ricla.

El poema dedicado "Al

estilo magnifico de don Nicolas FernSndez de Moratl-n en sus
composiciones heroicas", subtitulado Cancidn, es en realidad
una oda heroica en gran estilo en la que, un tanto hiperb6li
camente, ordena callar a Ercilla, Herrera, Horacio y Homero
para que cante el divino Moratin.

La otra composici6n de

esta categoria es la titulada "Al mismo", con el subtitulo de
Oda pindSrica, dedicada al mismo Moratin, que de pindSrica
quizes no tenga mSs que el tema heroico, ya que no usa la tri
ada (estrofa, antistrofa y epodo) caracteristica de las odas
de Pindaro y usada en espanol solamente por'Quevedo.
mos anteriormente la primera estrofa.
A el le ha dado Apolo
La citara de Pindaro sonante,

Veamos otrat

Ya cita
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Para que cante, el solo,
De Carlos las hazafias,
(Oyendo desde el punto m&s distante,
Americas y Espanas,
Coronado en cada una de las zonas),20
Y sus virtudes mSs que sus coronas.
Cadalso nos recuerda a veces que su lira no es de tern
pie heroico.

En el ultimo poema el tema heroico es de

Moratin; a Cadalso, segun dice, le toca cantar a "ceflros y
flores, / Arroyos, campos, ecos, y pastores."21

En otra

poesia, despues de la oda a Ricla, nos expresat
Vuelve, mi dulce lira,
vuelve a tu estilo humilde,
Y deja a los Homeros 22
Cantar a los Aquiles.
Analizaremos a continuaciSn las poesias de Juan Melendez
Valdes, "el poeta de mayor altura no s6lo dentro del grupo
salmantino sino en toda la llrica del setecientos,"2^ y que
"es uno de los pocos vates de su siglo, . . . que todavla
ph
puede leerse con cierto interes y agrado."
Segtfn Alborg,
cuatro son los temas principales que inspiran la llrica del
bardo:

lo anacreSntico y sensual, lo bucdlico, la actitud

sentimental, y la tendencia moral y filosSfica.^-*
Para el an&lisis de sus poemas utilizaremos la ediciSn
de don Leopoldo A. de Cueto, publicada en la Biblioteca de
Autores Espanoles, tomo LXIII, Poetas llricos del siglo
XVIII, tomo II.

En esta edicidn aparecen tres secciones, en

tre otras, que nos interesan particularmente.

Son las titula

das "Odas anacre6nticas", "Odas", y "Odas Filosdficas y Sagra
das".
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El analisis estrSfico de la primera, en la que hay un
total de ciento once composiciones— incluyendo cuatro de la
serie "La inconstancia

treinta y una de "A la paloma de

Filis", y dieciseis de "Galatea o la pasi&n del canto"— nos
indica que el vate utiliza, sin excepci6n, el romance anacreSn
tico (heptasllabo) en todas ellas.
ejemplos del mismo.

No creemos necesario citar

En las secciones tituladas "Odas" y "Odas

FilosSficas y Sagradas", a las que nos referiremos como "Odas:
y "O.F.S.", respectivamente, el aedo emplea diversidad de com
binaciones metricas que van de cuatro hasta diecisiete versos.
En veinteseis odas usa estrofas de cuatro versos con
ocho esquemas distintos.

En las numeros XI, XI, XIII, XVII,

XXIII y XXX, "Odas", y VIII, "O.F.S.", el esquema es A b A b,
introducido por fray Luis y llamado cuarteto-lira por Baehr.
Sirva de ejemplo la primera estrofa de la oda II:
Del cefiro en las alas conducida,
Por la radiante esfera
Baja, de rosas mil la sien cenida,
La alegre primavera;27
En las VI, XXXII, XXXIII, "Odas", y XX de "O.F.S.", usa
un patr6n de rimas abrazadas, A b B a, en el que varia una
estrofa introducida por Medrano anteriormente, A B B a, hacien
do heptasllabo el segundo verso.

Ejemplo de la oda VI:

dVes, oh dichoso Lijidas, el cielo
Brillar en pura lumbre,
Y el sol sublime en la celeste cumbre
Animar todo el s u e l o ? 2 o
La oda s£fica la emplea en los numeros XIV y XXXIV,
"Odas".

No creemos necesario citar ejemplos de esta conocida
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estrofa.

Sin embargo, en la IX, "Odas", modifica el esquema

clasico introduciendo rima consonante en los versos pares.
Ejemplo*.
Cruda fortuna, que voluble llevas
Por casos tantos mi inocente vida,
De h&rridas olas agitada siempre,
Nunca sumidaj29
Otra modificacion de la oda s&fica ocurre en la poesla XXI,
"Odas", en la que el bardo usa rima asonante en los versos
pares, siguiendo a Vaca de GuzmSn que introdujo esta variante
en su "Oda a la muerte de C a d a l s o " ^ 0 .

Veamos un ejemplo:

Esperanza sollcita, £ mi ruego
Yen, aligera mi afanosa carga;
Ven, que abismado el animo fallece
Con pena tanta.31
En la XVI, "Odas", emplea la estrofa del Bachiller
Francisco de la Torre (tres endecasilabos, no necesariamente
sSficos, y un heptasllabo final, todos sueltos).^2

Veamos

un ejemplo:
Cruel memoria, de acordarme deja
La gracia celestial de aquellos ojos,
Que al afligido pecho un tiempo dieron
Serenidad y vida.33
Un cuarteto alterno de heptasilabos y endecasilabos, in
troducido por fray Luis,-^ sirve de estrofa a las XXII y
XXVI, "Odas" y XXX, "O.F.S.".

Ejemplo de la XXII:

Alado dios de Gnido,
Amor, mi gloria, celestial delicia,
Ya el animo afligido
MereciS hallar S. tu deidad p r o p i c i a . 3 3
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El poeta emplea en siete composiciones (XVIII, XX, XXV,
XXVII, "Odas", y IV, XVII, XXII, "O.F.S.") una estrofa de
cuatro versos con el esquema A B c C , que tienen caracteris
ticas de lira por el pareado final de heptasllabo y endecasl
labo.

Citamos como ejemplo la primera estrofa de la primera

composiciSn:
No tiembles, Lice, ni los ojos bellos
De objeto tanto atonita retires;
Perdone a tu mejilla
El miedo que su purpura mancilla.'*
Las estrofas de cinco versos, con cuatro patrones dis
tintos, son usadas en dieciseis odas.

Un esquema, a B a b B,

que es el de la lira, se emplea en trece composiciones (III,
V, VII, XII, XV, XXVIII, XXXIV, "Odas", y VII, X, XIV, XXVIII,
XXIX, "O.F.S.").

No creemos necesario ilustrar esta conocida

estrofa con ejemplos.
En la IV, "Odas", usa el patr6n A B B A a, quinteto con
tracto de rimas abrazadas introducido por C a d a l s o . E j e m p l o
(IV, "Odas"):
£Que mas quieres, amor? ya estoy rendido;
Ya el pectio indocil, de tu arpSn llagado,
Humilde implora tu favor sagrado;
Tu esclavo soy, si tu enemigo he sido
Con furor obstinado.-5
Una variante del esquema anterior, A B B A b, es introdu
cido en la VIII, "Odas".

Veamos un ejemplo:

La primavera derramando flores,
El cefiro bullendo licencioso,
Y el trino de las aves sonoroso
Nos brindan £ dulcrsimos amores
En lazo delicioso.39
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Un original esquema que no hemos visto antes, A B a c c, en
el que el segundo verso es suelto, sirve para la XI, "O.F.S".
Ejemplo:
iAy, con que voces en tu amargo duelo
Alentarte podre!
D6nde palabras
HallarS de consuelo
Mi musa dolorida
Para tan cruda heridai
En la XXVI, "Odas", el vate emplea la finica estrofa de
seis versos de las poesias analizadas, cuyo patr6n es A b B
A c C y es variante de uno introducido por. Villegas en el que
*
Al
el segundo verso es de once silabas, A B B A c C.
Sirva de
ejemplo la primera estrofa:
De pompa, majestad y gloria llena,
Baja, sonora Clio,
Y heroico aliento inspira al pecho mlo
Con fausto soplo y redundante vena
Para que cante osado
u~
El verso de Dalmiro arrebatado.
En siete odas el aeda emplea estrofas de ocho versos con
seis esquemas distintos.

EnXIX, "Odas", y XV, XXV, "O.F.S.",

el patr6n e s a B B c a c d D .

Ejemplo (XXV):

Deten el presto vuelo
De tu brillante carro luminoso,
{Oh luna celestialI deja a un lloroso
Mortal que lastimado
Te contempla en el suelo,
En tu rostro nevado
Gozarse, y tu alba lumbre
Posada ver del cielo en la alta cumbre. ^
Dos esquemas diferentes son usados en la XXXV, "Odas".
En las cinco primeras estrofas:
seis a la doce:

A b B A c C d D .

A b B A c C D D .

Dela

Como observamos el cambio
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consiste en convertir el septimo verso, que es de once s£la
bas en el primer esquema, a heptasllabo en el segundo.

Cita

remos la primera estrofa del poema como ejemplo:
Almas sublimes, cuyo affin dichoso
Lleg5 do de belleza
Los tesoros guard6 naturaleza,
De vuestro genio ardiente en tan gozoso
Y afortunado d£a
Mi espiritu llenad, S. la alegria
Venid universal, y su memoria
uu
Consagrad en el templo de la gloria.
En la V, "O.F.S.", el patrdn e s A B B c a c D D .
Ejemplo:
Ven, mueve el labio m£o,
Angelica verdad, prole dichosa
Del alto cielo, y con tu luz gloriosa
Mi esplritu ilumina;
Huya el error imp£o,
Huya a tu voz divina,
Cual se despena la tiniebla oscura
Del albo d£a ante la llama pura.^5
En la XXVI, "O.F.S." la estrofa es:

A B a C C B d D .

Ejemplo:
Hasta en los grillos venturoso siente
Tu grata inspiracidn; el pecho m£o,
Mi triste pensamiento
Te reconocen ya, y entre el medroso
S6n de los hierros y el clamor lloroso
De miserable tanto, al hado imp£o,
Que mi inocencia oprime,
j,s
Contrasta el alma y mi prisi6n redime.
Utiliza el esquema A b B c A c d D en la XXXII, "O.F.S.".
Ejemplo:
No es sueno, no ilusion: las arpas de oro
Con su armSnico trino
Me elevan de los Sngeles; divino,

13^

Divino es el concento;
La esfera se abre al rozagante coro,
Y una fragancia siento,
Con que nada seria
uCuanta goma y copal Arabia cria. '
El bardo emplea tres esquemas en estrofas de diez ver
sos en cuatro odas de "O.F.S.".
a C B D C e e D .

En la I es como sigue:

a B

Ejemplo:

La historia de Jovino,
Y el aurifero verso tan sonoro,
Que AnacreSn divino
Justamente envidiSra, canta agora,
Humilde musa, si con plectro de oro
Te favorece Apolo. Empresa tanta
No tu vuelo acobarde, que deudora
Le eres de esos loores,
Pues el en muy mayores
El nombre ilustre de Dalmiro canta.
En las XVIII y XXIII el patrSn e s a B C a d c B d E E .
Examinemos una estrofa de la XVIII:
IBS estoy? £que presto vuelo
De alada inteligencia me levanta
Desde la tierra vil 5. los reales
Alc&zares del cielo?
Parad, soles ardientes,
LSmparas eternales,
Que huis girando en ligereza tanta;
Las alas esplendentes
Coged, coged, y en vuestra luz gloriosa
Abismese mi vista venturosa.^9
En la XXXIII el patrSn es menos complicado:
d E D E.

A B c b A C

Ejemplo:
£D6nde la mente en tus etereas alas
Se encumbra, el viento impSvida surcando,
InspiraciSn divina? . . .
Ya las nubes hollando,
Al valle el monte excelso ante ella igualas,
Ya el sol contigo altlsima domina.
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A Urano, ese invisible
Lucero, y cuanto por la inmensa esfera
Arde sol olaro al lente inaccesible,
Atr5s los deja en su fugaz carrera,5°
Melendez hace uso de estrofas de once versos en cinco
odas, con tres esquemas.

En la I, "Odas", es asli

a b b a

C D C D d E E, como vemos en el siguiente ejemplo*
Por un prado florido
Iba yo en compariia
De la zagala mia,
Ocioso y distraido,
Do suelta el alma de pasiones graves,
Con mi fScil rabel seguir curaba
Del viento el silbo, el trino de las aves,
0 el be que & mis corderas escuchaba;
Y en gozo rebosaba
Mi infantil pecho; que §. un zagal divierte^n
Cuanto en los campos de gracioso advierte;->
En las II, VI y XII, "O.F.S.", el patrSn es A B c a B C
c D E D E.

Ejemplo de la II:
Salud, lfigubres d£as; horrorosos
Aquilones, salud. El triste invierno,
En cenudo semblante
Y entre velos nublosos,
Ya el mundo rinde £ su Sspero gobierno
Con mano asoladorat el sol radiante
Del hielo penetrante
Huye, que embarga con su punta aguda
A mis nervios la acciSn, mientras la tierra
Yerta enmudece, y dejala desnuda
Del cierzo alado la implacable guerra.-*

En la XXI de la propia seccion, e s a b B a C D c D d E E .
Veamos una estrofas
iOh gran naturaleza,
Cu&n magnlfica eresl
iCuSnto el Senor te enriqueciS de seres
En profusa largueza!
Del musgo humilde al 5lamo encumbrado,

136
Del minimo arador al elefante,
Del polvo vil, hollado,
Del sol al globo inmenso rutilante;
£Que esplritu bastante
Sera £ contar los hijos que en perenne
Verdor tu seno prfivido mantiene?53
Encontramos que el poeta emplea tambi£n estrofas de tre
ce versos con tres esquemas distintos en cuatro odas.
X, "Odas", es como siguet

a b C a b C

cdeeDf'F,

En la
con

mayorla de versos heptasllabos. Ejemplo:
Mis ruegos encendidos
Bendijo el santo cielo,
Que ya en alzar tu mSrito tardaba,
Y benignos oidos
Di6 al incesante anhelo
Con que la amistad santa le imploraba.
La Espana se quejaba
De ver \oh gran Jovino I
Que s6lo el Beti undoso
Gozase tan precioso
Tesoro, y conmovida con benino
Celo, as! iba rogando,
Las manos, congojosa, en alto alzando:-5
En la XXIV de la propia secciSn es:
D c F F.

A B c a B C c D E

Ejemplo:
Entre nubes de nScar la manana,
De alj6fares regando el mustio suelo,
Asoma por oriente;
Las mejillas de grana,
De luz candente el trasparente velo,
Y es muy m£s pura que el jazmin la frente.
Con su albor no consiente
Que de la opaca noche al triste manto,
Ni su escuadra de fulgidos luceros
La tierra envuelta en ceguedad y espanto;
Mas con pasos ligeros,
La luz divina y pura dilatando,
Los va al ocaso umbrifero lanzando.

En las IX y XXVII, "O.F.S.", el esquema es muy similar al
anterior, siendo el unico cambio que el cuarto verso es
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endecasllabo en vez de heptasllabo.

No creemos necesario

citar ejemplo.
Hay una oda, la XIX de la misma secciSn, en la que el
poeta usa una larguisima estancia de diecisiete versos, con
el siguiente patr6m

a. B C D d C

B A a E E F g P G H H ,

muy

interesante por la rima correlativa inversa de los primeros
ocho versosi
Don grande es la alta fama,
Inclito premio de virtud, que al cielo
Encumbra, envuelto en nube voladora,
Desde el afan del circo polvoroso
Al atleta dichoso,
Que arrebatS la oliva triunfadora.
0 ya a la muerte, ardiendo en noble anhelo,
Entre el plomo tronante, entre la llama,
Al ciudadano aclama
Que impSvido obedece a su mandado,
Por la brecha trepando con pie- osado;
De agudas picas una selva espesa
A su pecho se opone,
Mientra, en glorioso fin de la ardua empresa,
Su heroica diestra denodada pone
El vencedor pendon firme en el muro.
Y el fruto coge de su afan seguro.5°
En las III, XIII y XXXI de "Odas", el poeta usa el roman
ce octosllabo, sin que estimemos necesario citar ejemplos.
El resumen de las estrofas empleadas por Melendez indica
que usa una mayorla de romances anacreSnticos (ciento doce
odas), siguiendole las estrofas de cuatro versos (veintiseis
odas con ocho esquemas) y las de cinco (dieciseis odas con
cuatro esquemas).

Hay siete odas con estrofas de ocho versos

y seis esquemas; cuatro con estrofas de diez versos y tres
esquemas; cuatro con estancias de trece versos y tres esque
mas; una con estancias de diecisiete versos y tres en las que
emplea el romance octosllabo.
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El anSlisis de los versos usados en las odas relaciona
dasi nos demuestra que Melendez emplea los endecasl'labos
heroicos y sSficos casi en igual proporciSn.
verso dactllico:

Encontramos un

"Frente al sol c3aro en el zenit subido."-^

No encontramos versos irregulares o atipicos.
Con respecto a los heptasflabos, hallamos que hay una
mayorla de la variedad trocaica, siguiendole la dactllica.
Las variedades mixtas son usadas en proporciSn muy reducida.
Hemos visto algunos versos con apoyos en las sllabas primera
y sexta:

"Dicen que, de picado,"; "Mientras que en la prade

ra,"; "DSciles a sus leyes,"; "Mudos los pajarillos,"; "Sim
bolo fugitivo"^®.

Tambien los hemos hallado con un acento en

la sexta silaba solamente:

"Hasta que los hervores"; "0 la

m a r i p o s i l i a , " Y para que picase"; "Hasta que, de cansada,"-^
El anSlisis de los versos de ocho srlabas demuestra que
el bardo usa con m&s frecuencia los tipos trocaico y mixto A,
siguiendole en nfimero una variedad con acentos en las sllabas
dos y siete, que ya habiamos observado en Villegas aunque en
proporciSn mucho mSs reducida.

En la oda "La noche de in

vierno" emplea gran cantidad de estos versos, haciendonos pen
sar que es una variante que usa con todo propSsito.
algunos ejemplost

Veamos

"Sus llamas y los animal"} "MarcSndoles

con el dedo"; "Llegaron con atrevida"; "Alzandose del empl .
reo,"

60

. La variedad mixta B es usada con menos frecuencia.

No hemos encontrado muchos versos dactllicos.

Hay otras va

riedades atlpicas con apoyos en las silabas cuatro y siete:
"Y ocupaciSn de la vista."; "Del aquil6n, que en la selva,"}
"El libertino despierta,"; "Aniquilarse quisieran."^'1'

Con
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acentos en la quinta y en la septima tambien hallamos algu
nos*

"Y con tu fulgor me hechizasl"; "En caliginosas nubes,";

"De la tempestad asienta."^2
Melendez disuelve con frecuencia los diptongos.
ejemplo, cruel los usa como

bisilaboi

Por

Engan6me cru-el.

Del

dafio ajeno,"; "Cru-el memoria, de acordarme deja"; "De la
Parca cru-el el golpe fiero."

La combinacifin vocSlica ia

la disuelve en multiples ocasiones y en distintas palabras
(envi-a-bas, confi-anza, ali-a-do, gui-a-do, fi-a-ron, etc.).
Otros incluyen bri-o-so, desigu-al, virtu-o-so, ri-endo y al
gunos mSs.
El poeta tambien emplea frecuentes metaplasmos, m£s que
ning'Sn otro de los que hemos estudiado.

Algunas veces ob

tiene con este recurso la medida exacta del verso, otras,
las menos, un consonante necesario.
de apScopes:

Veamos algunos ejemplos

"Fili en alegre juego,"; "En extasi amoroso.";

" Misero tu, si entonce," (para que rime con bronce); "Mien
tra el pecho latiendole se inflama"^*.
copa citemos los siguientes:

Como ejemplos de sin

"Ensueno desparece,"; "Dijo y

despareci6 . . . Tu aviso santo"; "Del sol desparece envuel
ta"; "Suceden, y la mente, que no via"^-*.

Como ejaaplos de

paragoges veamos los siguientes versos«

"Y el con ella es

felice."; "De El mismo aprendiS felice"

. Por tSltimo, cita

remos un caso de af'Sresisi

"Al Snsia en que ora se agita,"^.

En el volumen que nos ha servido para el analisis de la
poesia de Melendez hay distintas secciones.

De ellas nos in

teresa destacar las tituladas "Odas anacreSnticas", "Odas" y
"Odas filosSficas y sagradas".

En la primera nos encontramos
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con sesenta poemas numerados correlativamente, a los que hay
que agregar cuatro odas de la serie "La inconstancia", trein
ta y una de "La paloma de Filis", y dieciseis de "Galatea o
la illusion del canto".

En esta seccifin, pues, hay un total

de ciento once anacre6nticas. En el acSpite titulado "Odas"
hay treinta y cinco poemas, numerados correlativamente y con
titulos.

En "Odas filosSficas y sagradas" contamos treinta

y tres odas numeradas consecutivamente, con titulos, y una
final, sin numerar, e inSdita hasta esta publicaciSn.

Al

analizar tem&ticamente estas composiciones, nos referiremos
a ellas por sus ntfmeros, ya que serSa muy prolijo y extenso
relacionar los titulos.
AdemSs de las ciento once anacreSnticas de la secci&n
correspondiente a que ya nos hemos referido, en las "Odas"
hay tambi&n poemas que pueden ser considerados como de este
tipo, los marcados con los numeros I, II, IV, VIII, XII, XIV,
XXII, XXIII y XXVIII, lo que hace un gran total de ciento
veinte odas anacreSnticas. Diecisiete de las restantes reft
nen las condiciones para ser consideradas dentro de la catego
rla de filosftficas o morales (III, V, VI, IX, XIII, XVI, XIX,
XXI, XXIV, XXV, XVII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV)
y las nueve que quedan son de tipo heroico.
En el grupo de las "Odas filosSficas y sagradas" hay una
mayorla del primer tipo, veintitres, que son las marcadas con
los nftmeros I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XV, XVII,
XIX, XX, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI y
XXXII.

Las que restan son religiosas o sagradas, como las

llama Melendez.

No incluimos la numero XXXIV porque es una
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traducciSn de la Vulgata.
Vemos pues que, despuSs de las anacreSnticas, el bardo
cultivd con mSs frecuencia las odas de tipo filos6fico
(cuarenta), siguiendoles a continuaciSn las religiosas (diez)
y por Ultimo las heroicas (nueve).

SerSa imposible iin an&li

sis, por mSs somero que fuera, de las ciento setenta y nueve
odas.

Con respecto a las anaereSnticas diremos que se me.z

clan en ellas elementos bucfilicos y pastoriles, lo que no es
nada nuevo ni original.
en Villegas y Cadalso.

Ya hemos visto que lo mismo sucede
Lo que notamos es que hay menos pas

tores y zagalas, faunos, sStiros y ninfas, que en los poetas
mencionados.

En las odas filosSficas el poeta reflexiona

sobre las graves preocupaciones que afligen al hombre— breve
dad de la vida, impredictabilidad de la suerte, etc.v-y tarn
bien muestra sus preocupaciones cientlficas, propias de la
Spoca y que se manifiestan en una serie de odas a distintos
astros.

Las odas religiosas contienen tambien muchas re

flexiones y estSn dedicadas a cantar las glorias del Senor.
En la numero XXXIII, que es una extensa y soberbia poesl'a de
dicada a "La creaciSn, 5 la obra de los seis dias", la tfltima
estrofa sintetiza la admiraciSn del autor por el Supremo Hace
dors
Tus obras son, cual tuyas, acabadas,
Buenas, prSvidas, sSbias, y te admiro
Doquier omnipotente.
Sobre los cielos giro,
Cruzo del mar las bSvedas saladas,
De las heladas zonas a la ardiente;
Y todo es un portento.
ISublime crqaciSnl al bosquejarte,
Falta al nlinen atSnito el alientos^g
JamSs la mente acaba de admirarte.
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En las odas heroicas dedica poemas, entre otros, a Cadalso y
a Jovellanos.

Tambien hay una a la aurora boreal.

Examinaremos ahora la obra de Manuel Josei Quintana, "el
poeta m£s representative de los filtimos anos del siglo XVIII
y primeros del XIX . . . con el cual penetra en el nuevo sig
lo la voz mas robusta de la poesia d i e c i o c h e s c a . C o m o
se ha sefialado, ya ha pasado la efervescencia del "bucolismo
anacreontico"^0 y la l£rica del vate madrileno "no poseia
sino una sola forma y una temaitica unicas
bre temas patriSticos y humanitarios.

la oda heroica so
Esto no quiere de

cir que el vate no cultivara otros temas, pero "/e_7 hecho
de que . . . haya que buscar los sentimientos amorosos, etc.,
como se buscan trufas en un parque, revela que no son &stos
precisamente los que destacan en su poesia."^2
Para el anSlisis de la obra de Quintana usaremos la ed.i
ci6n de Narciso Alonso CortSs, Manuel Josei Quintanai Poesias,
volumen 78 de ClSsicos Castellanos, Madrid, 1927.
El volumen contiene treinta y una poes£as, la mayoria de
las cuales tiene la categorSa de odas.

El analisis estrSfico

de las composiciones nos demuestra que hay una mayorla casi
absoluta en la que se emplean las silvas, mSs o menos exten
sas, con diversas combinaciones de rimas y versos sueltos y
con proporcioin variable de endecasSlabos y heptasllabos. No
estimamos necesario ilustrar con ejemplos esta forma de
estrofa abierta.
En "A MelSndez, cuando la publicaciSn de sus poesSas",
el vate usa una estrofa de seis versos con el siguiente esque
ma:

A B b C d C , en el que el primero y el quinto versos son

1^3
sueltos.

Ejemplot
iGloria al grande escritor a quien fuS dado
romper el sueno y vergonzoso olvido
en gue yace sumido
el mgenio espaffol; donde confusas,
sin voz y sin aliento,
se hunden y pierden las sagradas musas.

En "A la paz entre Espana y Francia en 1795"» utiliza
una estancia de diez versos, cuyo patrSn es como sigues
c a B C D E e D .

A B

Veamos la primera estrofa«

Dos lustros ya de plScido sosiego
sobre el regazo de la paz hermosa
gozado el mundo habia;
y adormeaido el fuego
de la discordia atroz, la espada ociosa
entre el polvo y orfin se consumia.
Nada turbd las Candidas auroras

de tan dulce quietud; logrS en su asilo
el labrador tranquilo
ver coronadas de su a f l a s

horas.

El resumen estrSfico demuestra la preferencia por la
silva, que usa en todas las odas, con excepciSn de dos, en
una de las cuales emplea estrofas de seis versos, y en la
otra, de diez.
Al analizar los versos, observamos que hay una mayoria
de endecasllabos heroicos, siguiendole en proporcion los sSfi
cos.

Encontramos un verso dactilicoj

"veloz el genio de New

ton tras ellos,"^.. Hay un verso atipicoj
el Ismaro sombrSo,"^^

"£0 m£s bien sobre

que parece tener sus apoyos en las si

labas tres, siete y diez, que es un patrSn completamente irre
gular.

Pudiera tener el primer acento en la segunda silaba

y entonces seria un patrSn que utilizS fray Luis y del que
encontramos ejemplos en Herrera tambien.

Quintana emplea casi cuatro heptasi’labos trocaicos por
cada dactilico, variedad que sigue en frecuencia de uso.
esquemas mixtos los utiliza raramente.

Los

No hemos encontrado

heptasSlabos irregulares o atipicos.
El poeta disuelve diptongos en diversas ocasiones como
medio de obtener las silabas necesarias en el verso.

Por

ejemplo, cruel lo trata como bisSlabo en varias oportunida
des:

"los m&'s grandes no son ni mSs cru-e-les.”; "los pesa'

res amargos y cru-e-les."; "Cesa, cru-e-el, de atormentarme,
dijo;"''7^.

Citamos a continuaciSn otros casos en que disuelve

el diptongo:

"cuando en los campos de Albi-5nf natura";

"Ella parte su-a-ve,"; "la santa paz, la noble confi-anza,";
^
78
"Y navegan con Si impetu-o-sos,"' . La palabra impla, que
utiliza generalmente con su pronunciaciSn normal, la somete
a una dislocaciSn acentual, convirtiSndola en bisilabaj
que el genio feroz de la impia guerra"^.

Este verso

"las
sola

mente puede tener once sSlabas con las sinalefas que el y la
impia y el cambio de acento a la sllaba inicial.
TemSticamente, ya lo ha sefialado la crltica, la lira de
Quintana casi siempre se inspira en temas heroicos, en las
que no sSlo canta las hazanas patri5ticas, sino tambien haza
nas ilustres, aunque no guerreras, y adelantos

cientificos.

En una de sus odas patriaticas mas famosas, "A1 armamen
to de las provincias espanolas contra los franceses", la voz
del bardo truena contra estos a los que llama atroces vSnda
los del Sena, cuyo Dios y ley es la fuerza.

Espana se alza

contra el invasor y ancianos, mujeres y ninos lloran porque
son debiles para combatir.

El premio final serS un trofeo que
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diga "Libertad a las naciones"
Pirineos.

8o

^

y que se alzara en los

Otras odas de este tipo que han sido muy celebra

das son "A1 combate de Trafalgar" y a "Espana despues de la
revoluciSn de marzo".

La segunda comienza con los conocidos

versost
iQue era, decidme, la naciSn que un dia
reina del mundo proclamo el destino,
la que a todas las zonas extendla ^
su cetro de oro y su blas6n divino?En- ella el bardo, con verbo inflaraado, llama a la guerra con
82
tra el "fiero Atila que a Occidente oprime" . Las sombras
augustas de Fernando, el Gran CapitSn y el Cid, se alzarSn y
con fiera y ronca voz llamar£n a esta guerra sublime.

Termi

na en gran estilo solicitando que le den lanza y casco reful
gente y fiero para volar al combate, y si perece, no importa,
se muere s5lo una vez.

Al final la heroica EsparSa levantara

la cabeza ensangrentada y ser£ vencedora de su mal destino.
"Al combate de Trafalgar" es una extensa oda en la que
describe la feroz batalla naval destacando, con abundancia
de adjetivos, el valor de los espaffoles, al propio tiempo
que tambien los utiliza para denostar a los ingleses.

Sola

mente la superioridad numerica hace que triunfen los insula
res, pero el coraje espaftol es tanto que no bastaria si tu
viese cien voces para cantarlos
No, si cien voces yo, si lenguas ciento
me diese el cielo, a numerar bastara
las inclitas hazafias de aquel dia»
el humo al sol se las robaba entoncesj
pero la fama las dirS en su trompa, go
las artes en sus mSrmoles y bronces. ^
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Termina la oda con los heroes de pasadas epocas llamando a
los del combate a volar al cielo mientras Espana se apresta
a nuevas lides.
Pero la lira del bardo madrileno tambien canta aconte
cimientos ilustres aunque no sean de guerra.

Citaremos como

ejemplo dos composiciones, "A Luisa Todi, cuando cant6 en el
teatro de Madrid las dcs Speras de Armida y Dido" y "A
Melendez, cuando la publicaciSn de sus poesias".

En la pri

mera pulsa su lira entusiasmado ante "la poderosa voz . . .
84
que pasma al mundo y maravilla al cielo"
de la famosa can
tante opertica portuguesa.

Al final le dice:

Anda, vive feliz, corre el sendero
que a tu brillante gloria abrio el destinoj
mas igue le falta a su esplendor divino?
El universo entero
su honor, su encanto, su deidad te aclama.
En la oda dedicada a Melendez canta entusiasmado al poe,
ta.

La primera estrofa refleja el alto concepto que Quintana

tenia del vate extremeno:
iGloria al grande escritor a quien fue dado
romper el sueno y vergonzoso olvido
en que yace sumido
el ingenio espanol; donde confusas,
sin voz y sin aliento,
se hunden y pierden las sagradas musas!
Tremendo rol el de Melendez.

Quintana describe los versos

del aedo con similes laudatorios, bellos como la luz, tersos
y puros como el etereo cielo, y llama a Anacreonte, Safo y
Pindaro para que vean el gran destino "con que se ensoberbe
ce el suelo iberio / mirando en su poeta / vuestra alta

1^7
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gloria y vuestro dulce imperio." '

A pesar de que la envi.

dia quiso inocular su veneno, todo fue en vano, ya que el
lauro cerc6 de rayos la frente del inmortal poeta.
Tan heroicas como las odas dedicadas a cantar las haza
nas de la guerra o las creaciones artisticas, son las odas
que ensalzan las conquistas de la ciencia, que representan
un beneficio incalculable para la humanidad.

En Quintana

encontramos, por ejemplo, la oda dedicada a la invenciSn de
la imprenta, en la que no s6lo pide honores para Guttenberg,
sino que le sirve tambien para expresar su deseos de absolu
ta conquista de la libertad para el hombre.
Otra oda a la que deseamos referirnos es la dedicada "A
la expediciSn espanola para propagar la vacuna en America
bajo la direccion de don Francisco Balmis", en la que el vate
se refiere a las atrocidades que los espanoles perpetraron en
el nuevo continente, el que est& presto para olvidar el rigor
de los vencedores, su atroz codicia y su inclemente sana,
pero, ique hacer con los dolorosos males que aun lo afligen?
Entre esos males estS la peste fatal que estS diezmando la
poblaciSn y a causa de la cual demanda auxilio.

Entonces nos

presenta a Balmis, heroico e impavido, arrostrando los emba
tes del oceano y los rudos peligros provenientes de los horn
bres, aun m£s temibles, llevando a la America infestada la
vacuna portentosa que plantar^ un arbol de vida en ella.
Un resumen temdtico de las odas seria obsoleto.

Quintana

estS reconocido como un poeta que cultivS la lira patriStica
y humanista que encuadra dentro del marco de la oda heroica.
Quizes haya alguna que no sea de este tipo, pero no es
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relevante para este estudio ya que su fama descansa, preci
samente, en su producciSn de odas heroicas.
El primer poeta hispanoamericano que estudiaremos es
Jose Joaquin de Olmedo, cuya produccion poetica no es abun
dante, escasamente rebasa las noventa composiciones.

El

bardo ecuatoriano, senalado como el "mis destacado poeta ci
vil de la era neoclasica"®® de la America hispinica, se des
taca, no s6lo en el parnaso del nuevo mundo, sino en el uni
versal, por dos poemas extraordinarios que han recibido los
elogios mas encendidos de la critical
Junin.

"La victoria de

Canto a Bolivar" y "Al general Flores, vencedor en

Minarica",

El resto de su poesia no lo hubiera llevado a

las antologias, "le dejaria al nivel de otros muchos poetas,
89
sin nada que le merezca la fama universal de que goza." 7
Algunos van mas alia, exageradamente a nuestro juicio, y ca
lifican su poesia, exceptuando, claro esti, los dos poemas
mencionados, como "mediocre, y mis que mediocre, delezna
ble."90
Tomando en consideraciSn esta diferencia de calidad en
la obra de Olmedo, nosotros nos referiremos solamente a las
dos odas reputadas como obras maestras del genero heroico.
Debemos aclarar, sin embargo, que el aedo cultivo diversos
generos de poesia y que produjo, incluso, algunas anacreSnti
cas.

Para el anSlisis de estas poesias utilizaremos la edi.

ci6n de 19^7 de Aurelio Espinosa Polit, S.I., Poesias comole'
tas de Jose Joaquin Olmedo.
Desde el punto de vista de la estrofa, las dos composi
ciones que se analizan estin escritas en silvas, versos
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endecasilabos y heptasllabos en proporciSn variable, con di
versos combinaciones de rimas consonantes y versos sueltos.
En lo que respecta a los versos, el estudio realizado
demuestra que Olmedo emplea unicamente dos variedades de en
decasllabos, la heroica y la sSfica, usando la primera en
una proporciSn de casi cuatro por cada uno de la segunda.
No hemos encontrado patrones irregulares.
Con referencia a los versos de siete sllabas, el vate
prefiere la variedad trocaica que emplea en proporciSn lige
ramente mayor que la dactllica.

Las otras variedades son

usadas en proporciSn mucho menor.

Hemos hallado algunos

versos con apoyos en la sllabas cuatro y seisi

"o las ri

suenas playas"; "en inmortal porfla"; "Acometed, que siem
pre"; "que del nocturno cielo"

"y el Andaluz liviano"; "re
91

velaciones, leyes"; "y a la merced del viento"^ .

Otros ver

sos aparecen con acentos en la primera y en la sexta slla
bas»

"vimos que al desplegarse"; "crecen y se entrelazan";

"cSrdenos, espumosos"; "pueblos a los desiertos,"; "Angel
de la esperanza"; "Inclitos vengadoresl . . .
Hemos observado tres casos de sincope.
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En el versoi

"del combatir y del veneer desina?"^, en el que suprime la
"g" de designa para hacer una rima consonante con domina.
En "en tono menos dino"^‘, tambien suprime la "g" para
hacer rima consonante con destino.
brilla . . . y desparecen.

En "va sin ley cierta,

en el que elimina la "a" de

desaparecen para que el verso tenga once silabas.
Algunos versos tienen acentos antirrltmicos.
ejemplost

Veamos

"al veloz carro atado"; "emprende el precoz
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vuelo"; "de inspiracion ceso, lSnguido inspira,"^.
mente hallamos un caso de disoluciSn de diptongo*

Sola'
"do m£s

se encru-e-lece la p e l e a , " ^ .
Tem&ticamente ambas odas son del tipo heroico y han
sido objetos de innumerables estudios.

En la primera, el

poeta canta a las glorias y triunfos de Bolivar en un exten
sisimo poema de mSs de novecientos versos.

Despues de des

cribir con mano maestra la batalla de Junfn, se vale del
recurso de la aparicidri del inca para introducir la batalla
de Ayacucho, que marc6 el triunfo definitivo de las armas
hispanoamericanas en sus luchas por la independencia. Termi
na con un gran final matizado por la presencia de un coro de
vestales, virgenes del Sol, y el recibimiento triunfal del
Libertador en Lima.

En los tfltimos versos el bardo nos dice

los premios que lo harian feliz por haber tanido su lirat
Yo me dir© feliz si mereciere
por premio a mi osadla
una mirada tierna de las Gracias
y el aprecio y amor de mis hermanos,
una sonrisa de la Patria m$a,
go
y el odio y el furor de los tiranos.
La segunda es mucho menos extensa.

El tema, heroico

tambien, difiere de la precedente en el hecho de que Olmedo
canta el triunfo en Minarica, que fue una contienda de tipo
civil en la que se derramo sangre fraternal.
se arrepintio de haberla escrito.

Posteriormente

Comienza con un hermoso

simil en el que compara su musa con un Sguila inexpertaj su
musa, que despuSs de escalar los cielos, ahora estS "en lento
99
deliquio adormecida . . . 7 De pronto siente que la inspira
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ciSn regresa, que esta: dentro del vate, y pide a los vientos
veloces que anuncien un nuevo canto de victoria que es, por
supuesto, al "adalid a quien di6 el cielo / valor, consejo,
previsidn y a u d a c i a ; y por quien los pueblos claman.
Flores vuela al encuentro de los rebeldes, que son sus henna
nos, y, arrojando su espada le^os, les ofrece el pecho abier
to y las manos inermes.

Rechazada su oferta, enarbola el

acero y derrota a los facciosos. El bardo se lamenta de esta
lucha fratricidal
Ni tregua, ni piedad . . . iQuiin me retira
de esta escena de horror?— Rompe tu lira,
doliente Musa mla, y antes deja
por siempre sepultada en noche oscura
tanta guerra civil!
iOh!, tu no seas
quien a la edad futura
quiera en durable verso revelarlai
que si mengua o escSndalo resulta,
honra m£ts la verdad quien mSs la oculta . . .
Termina deseandole salud al Vencedor al que llama firme bra
zo, columna y gloria de la patria.

La ultima estrofa reza

as it
Rey de los Andes, la ardua frente inclina,
que pasa el Vencedor; a nuestras playas
dirige el paso victorioso, en tanto
que el himno sacro la amistad entona,’
y fausta la Victoria le destina
triunfales pompas en su carro Guayas
y en esta canto esplendida corona.102
Examinaremos ahora la obra de don Andres Bello, "general
mente considerado en la America Meridional como el principe
de nuestros poetas liricos."•L03

La produccion poStica de

Bello no es muy abundante, pero es variada.10^

Lo m£s des

tacado de su inspiraciSn son las Silvas Americanas.

Tambien
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tiene algunos poemas de tipo patriotico que no pasan de ser
c o r r e c t o s P a r a el anSlisis de las poesias del bardo
caraqueno usaremos la ediciSn de 1909 de Miguel Antonio
Caro, Poesias de Andres Bello.
Aunque en la primera secci6n, "Poesias juveniles", apa
rece una "Oda al Anauco", no la estudiaremos, no creemos que
agregue ningun lauro a la gloria de Bello,

En la segunda

secciSn, "Silvas americans y camticos patrioticos", hay
cuatro poesias todas las cuales consideramos como odas.

En

las secciones "C&nticos religiosos", "Poesias varias", "Ver
sos escritos en Slbumes y poesias ligeras" y "FSbulas" no
encontramos composiciones que puedan considerarse como odas.
Tampoco consideraremos las "Imitaciones de Victor Hugo".
En las "Poesias festivas y satiricas", no sabemos el porquei,
hay una oda "A la vacuna", que estudiaremos.
Desde el punto de vista estrSfico, Bello emplea la sil
va en tres poemas*

"A la agricultura de la zona torrida",

"AlocuciSn a la poesia" y "A la vacuna".
usa ningun verso heptasilabo.

En esta ultima no

En la oda titulada "Al 18 de

Septiembre", el poeta emplea una estrofa de cuatro versos,
A b C b, en la cual los endecasilabos son sueltos.

Veamos

como ejemplo la primera estrofa*
"Dieciocho de Septiembre," hermosa fiesta
De Chile, alegre dia,
Que nos vista lanzar el grave yugo
De antigua tirania.lOo
En la titulada "Al mismo asunto", que sigue a la anterior,
emplea una variacion de la lira en la que usa un endecasilabo

en vez de un heptasi'labo como primer verso de la estrofa,
A B a b B.

Ejemplo:
jCelebra oh patrial el venturoso dia
En que tus fueros vindicar osaste,
Y el yugo que oprimSa
Tu cuello, destrozaste,
Y el canto de los libres entonaste.

El an^lisis de los versos indica que usa los endecaslla
bos de tipo heroico en proporciSn casi doble que los sSficos.
El verso "Ni de la historia da pSgina alguna,"

1 08

parece un

tanto dificil de clasificar, debido, principalmente, al acen
to antirritmico de pSgina.

Creemos que es un heroico con

apoyo en la sexta siiaba, el verbo da, y en la decima.

Las

posibilidades de que estuviera acentuado en la cuarta y sex
ta o en la cuarta y septima, no parece probable por no haber
cesura despues de la quinta silaba.

Tambien hemos observado

alguna vez el patrSn estrictamente trocaico a que nos hemos
referido en varias ocasionest

"La / Paz, que / tantos /

claros / hijos / llora,"'1'0^.
En los heptasilabos, el bardo emplea una mayorSa de tro
caicos.

Las variedades mixta A y dactilica, que siguen a los

anteriores, se usan en proporciones similares.

Hay algunos

versos con acentos en las s£‘labas cuatro y seis, como por
ejemplot

"Que pregonar solia,"^0.

Tambien los hemos encon

trado con apoyos en la primera y en la sexta:
las raices"; "Mides al caminante"

111

"Hacen, y £

. El verso "No alterna

tivamente"^^, que inicialmente consideramos como teniendo
acentos en la primera y sexta si'labas, pudiera ser de la va
riedad mixta A, si consideramos que en "alternativamente"
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hay realmente dos sllabas t8nicas, una en el adjetivo y otra
en el nombre.
Bello desune ocasionalmente los diptongos.
ciSn ui se deshace en algunas oportunidades:

La combina

"Hu-id, dlas

de afSn, dlas de luto,"; "Y cubrirSn de rosas tus ru-i-nas";
"Hacer hu-ir al espanol pasmado?"11^
lucion de diptongos son:

Otros ejeraplos de disoi

"Pero si fue cru-el y sanguinario,

"Brillante, y de su-a-ve aroma llena,"j "Expi-a-mos la barba
ra conquista."; "A la esperanza, que ri-endo enjuga", "Fi-anh
dos a la boca los aceros,"
. Hemos visto un caso de des
plazamiento acentual con el doble propSsito de obtener once
sllabas en el verso y dar una rima consonante para la pala
bra habitat

"La grey de aduladores parasita,

TemSticamente encontramos tres odas heroicast
de Septiembre", "Al mismo asunto" y "A la vacuna".

"Al 18
En la

primera canta al d£a de la liberacidn de Chile, al que llama
"memorable y bienhadado."

116

Desea el vate que "la libertad

prospere; y se afiance / La dulce paz f r a t e r n a , . El
pueblo chileno, entonces, cantarS con alegrla cada aniversa
rio de esta fecha.

En la segunda tambiSn glorifica la misma

fecha:
iOh dla de ventura! iOh fausto dial
Tii de la gloria abriste la carrera.
Cantares de alegrla,
Hasta la edad postrera,
Chile, te entonarS la tierra entera.
A pesar del furor de la indignada Iberia, que amenaza con en
cadenar nuevamente la patria, e>sta permanecerS libret
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jVano errorI Cuando el rSpido torrente
Que arrastra al mar su propia pesadumbre
En busca de la fuente
Retroceda a la cumbre,
-,,g
VolverS. el que fue libre S. servidumbre.
Termina haciendo votos por la felicidad del pals, bajo la
protecciSn de la justicia y de la ley, y porque la fiera dis
cordia permanezca "Ze_7n sempiternos hierros prisionera.
La oda "A la vacuna" tiene un suhtitulo explicativot
"Poema en acciSn de gracias al Rey de las Espanas por la
propagaciSn de la vacuna en sus dominios, dedicado al Sr. D.
Manuel de Guevara Vasconcelos Presidente Gobernador y Capi
t£n General de la Provincia de Venezuela". Es una extensa
composiciSn en endecasilabos solamente.

Comienza dirigiSn

dose a Vasconcelos para que, a nombre del Monarca, reciba el
incienso de gratitud que le tributa la ternura de Venezuela
por haberla librado del azote de la peste.

Despues se refie

re encomiasticamente a la labor de Espana colonizadora, in
terrumpida por la plaga terrible que pone luto tanto en el
palacio como en la choza.

Una gloriosa expediciSn, la mSs

ilustre de todas, trajo la vacuna y ahuyentS a la Parca.
Termina celebrado a Carlos, el Bienhechor, a Godoy y a
Balmis, deseSndoles las mayores venturas.
La silva "Alocucian a la poesia", que segSn Caro "es un
poema hist6rico y en parte descriptive,"1^1 aparece en dos
extensos fragmentos, en los que propone a la Poesia que aban
done Europa y venga a America donde encontrarS nuevas e impre.
sionantes fuentes de inspiracifin en la naturaleza y en la
historia.

£Que morada aguarda a la poesia?

El poeta dedica
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versos y mas versos a ciudades y lugares que pudieran serlo.
Se refiere a la naturaleza, destacandose su descripcifin de
tallada e inclusive las referencias a las constelaciones ce
lestes.

Pero, si en vez de la naturaleza esplendida, la

Poesia prefiere como fuente de inspiraciSn los horrores de
la guerra, tambien los tendrS en abundancia en el Nuevo
Mundo.

Cientos de versos son dedicados a una relaciSn de

hechos y lugares y hombres ilustres. Esta oda es de dificil
clasificaci6n.

Es un poema grandioso, de gran trascendencia,

de perfiles continentales, de gran elevaci6n y arrebato.
Estascaracteristicas lo

clasifican como una oda,

y no como

una oda cualquiera, sino como una magnifica, excelente oda.
Tomando en consideraciSn que la mayor parte estS dedicada a
cantar la naturaleza americana y las hazanas de ciudades y
hombre, no vacilamos en clasificarla como heroica.
La otra silva, "A la agricultura de la zona tSrrida",
es tambiSn una soberbia composiciSn antol6gica, en la que el
aeda, terminadas las guerras de independencia, llama a la re
construcciSn abandonando las armas y empunando los instrumen
tos de labranza.

Vitupera a la ciudad y alaba al campo, tema

que es bien conocido y ha sido utilizado ampliamente en el
parnaso espanol.

La descripcion de la flora americana, lie.

na de colorido y con una adjetivaciSn maravillosa, es uno de
los rasgos mSs caracteristicos del poema.
los siguientes versoss
Para tus hijos la procera palma
Su vario feudo cria,
Y el ananSs sazona su ambrosiai

Sirvan de ejemplo
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Su bianco pan la yuca,
Sus rubias pomas la patata educa,
Y el algodSn despliega al aura leve
122
Las rosas de oro y el vellSn de nieve.
El poeta dedica muchos versos a atacar la vida citadina car
gada de peligros y vicios y a enaltecer la vida sana, hones
ta, sin rencillas ni envidias ni rencores del campo.

Enton

ces llama a cerrar las heridas de la guerra y a eultivar el
fSrtil suelo americano.

Termina con un canto a la libertad

y aconsejando a las j6venes naciones americanas:
iOh jovenes naciones, que cenida
Alz&is sobre el at6nito Occidente
De tempranos laureles la cabeza!
Honrad el campo, honrad la simple vida
del labrador, y su frugal llaneza.
AsS tendrSn en vos perpetuamente
La libertad morada,
12o
Y freno la ambiciSn, y la ley templo. ^
Para Caro este es un "poema descriptivo y moral al raismo
tiempo."

Precisamente por este tono moral que se manifies

ta fuertemente, nosotros hemos clasificado esta oda como filo
sSfica y moral.
Un resumen temStico de las odas estudiadas nos indica
que Bello cultivS la modalidad heroica en cuatro oportunida
des y la filosofico-moral en una.
El ultimo poeta que analizaremos en este capitulo es Jose
Maria Heredia, "el vate americano m£s conocido y mSs ensalza
do por la critica, aunque quiza no tanto como merecen sus
meritos . . .

Diez Echarri y Roca Franqueza concuerdan

con este juicio, aunque agregan "con anterioridad a Ruben
Dario."-^2^
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Para el analisis de la poesia herediana utilizaremos la
ediciSn de 1892 de Elias Zerolo, Poesias liricas. El libro
estS dividido en cinco secciones tituladas:

"Poesias amato

rias", "Imitaciones y traduceiones", "Poesias filostfficas y
morales", "Poesias varias" y "Poesias patrioticas", con un
total de ciento veintisiete composiciones. En la primera no
encontramos ninguna que pueda considerarse como una oda.

La

segunda contiene producciSn que no es original del poeta,
por lo que no la analizaremos. En la tercera encontramos
cinco poesias que pueden ser consideradas como filosoficomorales y, a pesar del titulo, cuatro que pueden ser estima
das como religiosas.

En las "Poesias varias" hay ocho poemas

con las caracteristicas de las odas heroicas.

Y, por ultimo,

en la secciSn de las "Poesias patriSticas" hallamos diez con
los elementos para ser consideradas como del tipo heroico
tambien.
El resumen estrSfico de las anteriores composiciones nos
indica que, con excepciSn de una, el bardo utiliza la silva
en todas las demSs. En "A la Religion", que es el poema en
cuestiSn, usa una estrofa de siete versos con el siguiente
esquema:

A B B A C d D, en el que el quinto verso es suelto.

Ejemplo:
Sobrado tiempo con dorada lira
Cante de juventud las ilusiones,
Y en ligeras y ftitiles canciones
Los afectos verti que Amor inspira.
Hoy, santa ReligaSn, quiero cantarte
Y con piadoso anhelo
12„
Mostrar tu gloria refulgente al suelo. '
El anSlisis de los versos que el aedo utiliza, indica
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que tiene una preferencia marcada por los endecasilabos
heroicos, que usa en proporciSn de m5s del doble con relaciSn
a los sSficos.

No hemos encontrado otras variantes de ver

sos de once s£labas.

Ocasionalmente encontramos uno con el

patrSn enteramente trocaico a que nos hemos referido en tan
tas ocasiones:

"De / jar la / grave / toga y / lira."

En los heptasilabos las variedades trocaica y dactilica son
usadas el proporciSn casi igual.
escasamente.

Los tipos mixtos se emplean

Hay versos con acentos en la cuarta y la sexta

silabas solamente:

"IluminSis el velo,"; "Los florecientes

d£as,"; "Del vengador Tirteo"j "En memorable d£a,"^2^.

Tam

bien los encontramos con apoyos en las primera y sexta si'la
bas:

"Chocan, y se enfuercen,"; "Hace que al recibirte";

" Niagara poderoso!"; "Y hSndase la anarqula"; "Presto en el
oceano.
Hallamos los siguientes casos de disoluciSn acentual:
"En la posteridad de los cru-e-les" y "iQue mudanza cru-ell
Enfurecido."^^1

AnShuac unas veces es tratado como vocablo

llano y otras como a'gudo, dependiendo de la silaba en que
debe recaer el acento.

Veamos algunos ejemploss

"A la

gloria de AnShuac insultaba,"; "Predilicto de Anahuac!
doquiera"; "Reina del Anahuac:
so al Anahuac cubierto."'1'^2
majestoso y otras majestuosor

Por

alza la frente,"; "Del univer

El poeta emplea algunas veces
"Sereno corres, majestoso; y

luego"; "Vela el Criador su ceno m a j e s t u o s o , T a m b i e n
hemos encontrado algunos metaplasmos usados con el propSsito
de ajustar los versos a la medida requerida.
de aferesis podemos citar los siguientes:

Como ejemplos

"Cual hora
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combatimos y llamaban" y "Ruga mi frente de dolor nublada.
De sincopa hallamos:

"Hace desparecer, y reina impio,";

"Desparecisteis . . . La tormenta umbria"; "Desparecitf, cual
humo, al solo amago."^-*

Usa la paragoge felice en algunas

oportunidadesi

felice torno & saludarte"} "Canto

"iSalve!

felice, de tu bello labio."1*^
TemSticamente hemos encontrado una mayoria de poemas
que pueden ser clasificados como odas de tipo heroico.
el total dieciochoj

Son

"A los griegos en 1821", "En una tempe

stad", "Niagara", "A Washington", "Al cometa de 1825", "A
la senora Maria Pautret", "Al sol", "Al oc£ano", "Espana
libre", "A los habitantes de AnShuac", "A Emilia", "En el
aniversario del b de julio de 1776", "Oda", "En la apertura
del instituto mejicano", "A Bolivar", "Triunfo de la patria",
"A los mejicanos en 1929", y "Al C. Andrew Quintana Roo por
haber reclamado contra la expulsion del general Pedraza".
Como vemos por los titulos, el bardo canta a heroes
militares, a fenSmenos naturales y obras de la naturaleza, a
cualidades artisticas, etc.

Sin embargo, de este grupo que •

remos destacar dos odas, ambas antolSgicas, "En una tempes
tad" y "Niagara". En la primera Heredia describe con pluma
maestra un huracSn, los momentos de suspenso y terror que
preceden a la tormenta, el instante en que se abate sobre
los que esperan, cuando todo es confusiSn y horror.

En la

\5ltima estrofa el bardo, aislado de este mundo fatal, se
queda a solas con el huracSn y se eleva hasta el Senor»
»Sublime tempestad!
CSmo en tu seno,
De tu solemne inspiraciSn henchido,
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Al mundo vil y miserable olvido
Y alzo la frente, de delicia lleno!
<LDo estS el alma cobarde
Que teme tu rugir . . .? Yo en ti me elevo
Al trono del Senori oigo en las nubes
El eco de su voz? siento & la tierra
Escucharle y temblar. Ferviente lloro
Desciende por mis pSlidas mejillas,
Y su alta majestad tremulo adoro.137
"Niagara" es quizes la oda mSs conocida del vate antillano.
Es una maravillosa composiciSn en la que el aeda se siente
elevado a la cuspide de su inspiraci6n a la vista del torrente
prodigioso.

Despuets de describir magistralemtne la catarata

majestuosa, recuerda a su patria oprimida.

Hay reflexiones

sobre el fanatismo impio, las luchas fraternales y la sole
dad y el desamor del poeta.

La \5ltima estrofa es hermosl’si

ma y, por cierto, se han inmortalizado estos versos:
iNiSgara poderoso!
iAdiSs!
JadiSs! Dentro de pocos anos
Ya devorado habrS la tumba fria
A tu d§bil cantor, iDiiren mis versos
Cual tu gloria inmortal!
Pueda piadoso
Viendote alg-3n viajero,
Dar un suspiro 5 la memoria mfa!
Y al abismarse Febo en occidente,
Feliz yo vuele do el Senor me llama,
Y al escuchar los ecos de mi fama, -,«q
Alee en las nubes la radiosa frente. J
Siguen en niSmero las odas filosSfico-morales, que ascien
den a cinco:

"En el teocalli de Cholula", "Placeres de la

melancQlia", "Poesia", "La inmortalidad*' y "Misantropia". De
este grupo queremos referirnos a la primera, considerada por
muchos como la mejor composiciSn de Heredia y entre las
me^ores de la lirica captellana.'1'^^
mente estudiada.

Esta oda ha sido amplia

Nos limitaremos a senalar como puntos
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sobresalientes’de la misma la descripciSn de la naturaleza
y, especificamente la del creptisculo, maravillosa, con simi
les hermosisimos; las reflexiones sobre la transitoriedad de
la vida; la visi6n retrospectiva de los sacrificios y super
sticiones a los que sirvi6 la pirSmide y la presencia de
Ssta, solitaria y silenciosa que dan al poeta la ocasi6n de
la lecciSn finalt
Muda y desierta
Ahora te ves, PirAmide. iMSs vale
Que semanas de siglos yazcas yerma,
Y la supersitciSn £ guien serviste
En el abismo del infierno duermal
A nuestro nietos ultimos, empero
Se lecciSn saludable; y hoy al hombre
Al cielo, cual Tit&n, truena orgulloso
SA ejemplo ignominioso
De la demencia y del furor humano. ™
Las odas religiosas son "A la Religion", "Contra los
impios", "ContemplaciSn" y "Oltimos versos".

En la primera

entona un ardiente canto a la ReligiSn y ataca al fanatismo
impio y a la bairbara InquisiciSn.

En la segunda, como su

titulo indica, dirige sus diatribas a los no creyentes.
"ContemplaciSn" se mezclan elementos distintos.

En

Se inicia

con una descripciSn de la noche cuyo silencio y quietud invi
ta a meditar al poeta.

Despues viene una alabanza al

Supremo Hacedor seguida de una referenda cientifica a la
ley de gravitaciSn, terminando con una ftLtima peticiSn de
corte patriSticoi
Alma sublime, universal, del mundo,
Que en los humanos pechos colocaste
La semilla del bien, la mente mia
De la santa virtud por el sendero
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Dignate dirigir; abre mi o£do
Al grito de dolor; haz que mi seno
De^la tierna giedad guarde la fuente,
Y as la opresidn, al crimen insolente,
Pueda arrostrar con Snimo sereno.1^0
Un resumen tematico nos indica que el aedo cultivS m£s
la lira heroica (dieciocho odas) que ninguna de las dem£s.
Le siguen las de tipo filosSfico-moral (cinco) y por ultimo
las religiosas (cuatro).

No hemos encontrado ninguna que

pueda considerarse como anacreSntica.
Despue's de estos analisis, podemos llegar a algunas
conclusiones con respecto a la oda neoclasica.

En Espana,

en los setecientos, observamos que se usan todavia estrofas
cortas al estilo horaciano en proporciSn mayor que las lar
gas estancias de origen petrarquesco.

Tambien vemos que au

menta considerablemente el empleo del romance heptas$labo o
anacreSntico debido a la popularidad de que disfruta este
ge'nero.

Sigue usSndose m5s el endecasilabo heroico que el

safico, aunque en Mellndez, se encuentran en proporciones
similares.

En los romances de ocho srlabas imperan las for

mas mixtas, en tanto que, en los heptasilabos, el tipo tro
caico permanece en primer lugar, seguido por el dactilico.
Las variedades mixtas se usan poco.
hexasl'labos que hemos analizado

En los pocos versos

impera el tipo trocaico.

Hemos encontrado casos de disoluciones acentuales y de meta
plasmos, usados como recursos estilrsticos para obtener el
manero deseado de silabas o una rima consonante.
Tematicamente domina la influencia griega y se cultiva
extensamente la anacreSntica.

Las odas filosSfico-morales,
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mils bien bajo una influencia horaciana, le siguen en numero.
Las heroicas y religiosas son usadas en menor proporciln.
Este cuadro, sin embargo, va a cambiar un tanto en los anos
finiseculares y a principios del siglo diecinueve.

La silva

se va a imponer como forma estrSfica abierta para las odas,
el verso endecasilabo heroico aumentara su predominio y la
variedad trocaica del heptasilabo continuarS en primer lu
gar.

Temlticamente si interes de los poetas va a cambiarse

hacia los temas heroicos, concorde con la situacion histori
ca que se vivia y su cultivador maxim o va a ser Quintana.
En la AmSrica hisplnica, se prefiere, desde el comienzo,
la silva como forma estrlfica de la oda; los versos endecasi
labos heroicos son usados con m^s frecuencia que los slficos,
en algunos casos en proporcion de cuatro a uno, en los hepta
silabos se prefieren los trocaicos y los demas tipos varian
segun el poeta.

TemSticamente predominan las odas heroicas,

siguiendole las filosSfico-morales y, en ultimo lugar, las
religiosas.

El cultivo de las anacreonticas es m$nimo.

Al

igual que en la peninsula, los bardos se valen de la desunion
de acentos y de metaplasmos como recursos estilisticos.
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Capitulo V
La oda en el Modernismo
En este capitulo analizaremos poemas de Ruben Dario y
Leopoldo Lugones, el primero reconocido como corifeo mSximo
del Modernismo, el segundo como uno de sus m&s destacados
seguidores.
iQue se puede
ya?

decir sobre Dario que no se haya dicho

La critica, en general, admira y alaba al genial bardo

nicaraguense. Para alguno "/e_7s el mas universal de los
escritores hispanoamericanos."1

A otros se les "ofrece como

la mas relevante figura no solo de la poesia hispanoamerica
na, sino de toda la poesia de habla espanola en la edad con
temporanea."2

Aun hay quien lo considera un "/I_7nnovador

como Garcilaso, en la metrica y en el estilo, que por la mag
nitud de su creacion y de su arte, dar&, en la lirica caste
liana, nombre a una epoca."^
Para analizar sus poesias utilizaremos la edicion de
Alfonso Mendez Plancarte, Poesias conrpletas, de 1961.

Como

es sabido, la obra lirica del aeda es extensisima, por lo
que hemos escogido poemas de distintas etapas y colecciones
para ilustrar nuestro trabajo.
Con anterioridad a la publicacion de Azul, 1888, nos re
feriremos a su oda "Al libertador Bolivar", escrita cuando sj5
lo contaba con diecislis anos; "Anacreonticas", asi tituladas
y numeradas consecutivamente (I, II, III); "Naturaleza" y
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"Al mar". De Azul hemos seleccionado "Primaveral", conside
1l
rada como una anacreontica por Gonzalez Blanco.
De Cantos
de vida y esperanza, los cisnes % otros poemas veremos "A
Roosevelt"; de El canto errante analizaremos "A Colon", "Mo,
motombo" y "Salutacion al Sguila". La ultima composicion
que estudaremos es la magnifica "Oda a Mitre". Estimamos
que esta seleccion nos dara una idea bastante precisa del
tratamiento de la oda por Dario.
Desde el punto de vista de la estrofa, observamos que
el vate emplea una variedad grande de combinaciones. En la
oda a Bolivar, el poeta utiliza la lira que introdujo
Garcilaso y popularizo fray Luis.

No creemos necesario ilus

trar con ejemplos esta conocida estrofa.

En las tituladas

"Anacreonticas" (I, II, III), muy cortas.se usa el romanci
llo heptasllabo propio de estas composiciones. Citemos un
ejemplos
|A tu salud, mi bella!
Llena otra vez mi copa,
y despues brindaremos *
una vez y otra y otra.-5
En "Primaveral", sin embargo, se emplea el verso de romance
tradicional, es decir, de ocho sllabas.

Veamos un ejemploi

Yo voy a decirte rimas,
tu vas a escuchar risuena;
si acaso algun ruisenor
viniese a posarse cerca
y a contar alguna historia
de ninfas, rosas o estrellas,
tu no oiras notas ni trinos,
sino, enamorada y regia,
escucharas mis canciones
fija en mis labios que tiemblan.
IOh amada mla! Es el dulce
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tiempo de la primavera.
Las odas "Naturaleza" y "Al mar" estan escritas en silvas.
La primera consta de ciento ocho versos y es de ritmo muy
rapido (cincuenta y uno son heptasilabos). En ella encontra
mos rima consonante en las mas variadas combinaciones (abra
zada, cruzada, correlativa y pareada). Ejemploi
. Del firmamento la region vacia,
cruza Febo entre mil reflejos suaves,
y sus trinos las aves
entonan con celeste melodla;
y alia en el horizonte,
cabe la cima de encumbrado monte
do ruge el trueno y serpentea el rayo
con fragor pavoroso,
fingen las nubes un vergel hermoso
con palido desmayo.7
La segunda tiene ciento veintiocho versos y es de ritmo mas
lento (treinta y siete heptasilabos); hay algunas rimas con
sonantes y bastantes versos sueltos.

Veamos un ejemploi

fComo te ostentas orgulloso, ufano,
y el impetu violento
corres y corres, te abalanzas y huyes
cuando el soplo del viento,
en raudo vuelo, tus espumas blancas
furibundo arrebata!
iCual extiendes
tu manto azul de perlas guarnecido,
«
y te retuerces sin cesar!
Detente! . . .
La oda "A Roosevelt” es una silva arromanzada con rima aguda
asonante en los pares, y versos de distinto numero de sila
bas, creaciSn del Modernismo.^

Examinemos un ejemploi

Es con voz de la Biblia, o con verso de Walt
^Whitman,
que habria de llegar hasta ti, Cazador,
primitivo y moderno, sencillo y complicado,

17^

con un algo de Washington y cuatro de Nemrod.
Eres los Estados Unidos
Eres el futuro invasor
de la^America ingenua que tiene sangre indigena,
que aun reza a Jesucristo y afin habla en espanol!
En "A Colon" el aeda emplea catorce cuartetos de rima cruza
da, A B A B, de dodecasilabos de seguidilla, asimetricos con
hemistiquios de siete y- cinco s i l a b a s E j e m p l o :
iDesgraciado Almirante! Tu pobre America,
tu india virgen y hermosa de sangre c&lida,
la perla de tus suefios, es una histerica
de convulsivos nervios y frente palida.12
En la composicion dedicada al volcan "Momotombo" se emplean
dos estrofas diferentes.

En las siete primeras el bardo uti

liza un sexteto agudo de versos alejandrinos mezclados con
decasilabos, A A E A A E , ^ (en la slptima hay un verso ende
casilabo al que nos referiremos en el lugar oportuno).

A

continuacion reproducimos uno de estos sextetosj
El tren iba rodando sobre sus rieles. Era
en los dias de mi dorada primavera
y era en mi Nicaragua natal.
De pronto, entre las copas de los arboles, vi
un cono gigantesco, "calvo y desnudo", y
lleno de antiguo orgullo triunfal.l^
En las otras siete estrofas emplea cuartetos agudos de rima
cruzada con tres versos alejandrinos y uno de otra medida, en
distintas posiciones.

En la octava y en la novena hay un en

decasilabo como tercer verso; en la diez ocupa el primer lu
gar y en la catorce es el segundo verso.

La estrofa once

tiene un eneasilabo en cuarto lugar y la doce un heptasilabo
en la misma posicion.

Todos los versos pares son agudos.
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Veamos un ejemploi
jOh Momotombo ronco y sonoro! Te amo
porque a tu evocacion vienen a mi otra vez,
obedeciendo a un intimo reclamo,
perfumes de mi infancia, brisas de mi ninez.
La oda "Salutacion al Sguila" est& escrita en hexdmetros
sueltos.

Copiemos los primeros versos a guisa de ejemploi
Bien vengas, mSgica Aguila de alas enormes y fuer
/tes,
a extender sobre el Sur tu gran sombra continental,
a traer en tus garras, anilladas de rojos brillan
Ztes,
una palma de gloria, del color de la inmensa espje
^/ranza, ,
y en tu pico la oliva de una vasta y fecunda paz.

En la extensa "Oda a Mitre", que esta dividida en diez se,c
ciones, Dario emplea estrofas diferentes con variadas combi
naciones de versos y rimas.

Veamos la seccion I con dos

pequenas estrofasi
" jOh captain! iOh, my captain!", clamaba Whitman,
jOh, gran capit&n de un mundo
nuevo y radiante, £yo que diria
sino "|mi General!" en un grito profundo
que hiciera estremecerse las rafagas del dia?
Gran capitan de acero y oro,
gran General que amaste, en la accion y el ensueno,
de Psiquis el decoro,
el unico tesoro
^
que en Dios agranda el atomo de este mundo pequeno.'
La seccion II consiste en una estrofa de doce versosi

tres

alejandrinos (uno, once y doce), dos endecasilabos (dos y
siete) y siete eneasilabos.

Los versos uno y cuatro son

sueltos, dos y tres tienen rima asonante, y los demas tienen
rima consonante en distintas combinaciones. La seccion III
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consta de dos estrofas.

La primera, de seis versos con rima

consonante y el siguiente esquemas

A B A A A B, consta de

cuatro alejandrinos, un endecasilabo (dos) y un eneasilabo
(tres).

La segunda tiene ocho versos con rima consonante y

el siguiente esquemas

A B A C B D C D .

Tiene seis alejan

drinos y dos endecasilabos (cuatro y seis).

Citemos la pri

meras
Es de todos los puntos de nuestra tierra ardien
/te ~
que brota hoy de los vibrantes pechos
voz orgullosa o reverente
para el que siendo el alma de todo un continente,
defendio, Cincinato sabio y Caton prudente,
todas las libertades y todos los derechos.18
La seccion IV esta constituida por una sola estrofa de diez
versos con rima consonante siguiendo este patrons
B D E D E.

A B A C C

Hay siete versos de catorce silabas, dos endeca

silabos (uno y siete) y uno eneasllabo (dos).

La secciSn V

consiste en un cuarteto agudo alejandrino con rima cruzada.
Ve&noslos
iCondor, tu reconoces esos sagrados restos!
iOh tempestad andina, tu sabes quien es ell
Doncellas de las pampas, rellenad vuestros cestos
de las mas frescas flores y de hojas de laurel.19
La seccion VI esta formada por cinco cuartetos alejandrinos,
tres de los cuales son del tipo agudo.
citar un ejemplo de esta estrofa.

No creemos necesario

La seccion VII contiene

cuatro sextetos eneasilabos con el siguiente esquema de rima
consonantes

A A B C C B.

Citamos la primera estrofas

De la magnifica marea
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hecha de sombra, hecha de idea,
que sube del mar popular,
asciende a tus conquistas sumas
el perfume de las espumas
2Q
de ese inmenso y terrible mar.
La octava seccion esta integrada por cuatro sextetos eneasi
labos que siguen el mismo esquema que la seccion anterior.
La IX, que es la mas extensa, consta de catorce cuartetos
alejandrinos con la rima consonante alterna propia de los
serventesios: A B A B.

Ejemploi

Belgrano te saluda, y San Martin y el mundo
americano. El alma latina te decora
con la palma que anuncia el porvenir fecundo,
y una guirnalda fresca y blanca, color de aurora.
La seccion X, la ultima del poema, tiene dos cuartetos alejan
drinos agudos.
Es dificil hacer un resumen de las estrofas usadas por
el vate nicaragiiense debido a la variedad de combinaciones
que usa, a veces en el mismo poema.

Encontramos que general

mente usa la rima cruzada en los cuartetos, en algunos casos
aguda, con versos alejandrinos solamente o mezclados con otros
de distinta medida (siete, nueve, once silabas).

Tambien en

contramos un cuarteto en el que utiliza dodecasilabos.
aeda emplea la lira en solamente una oda.

El

Un sexteto agudo de

alejandrinos y decasilabos es empleado en las primeras siete
estrofas de "Momotombo".

La silva convencional de endecasila

bos y heptasilabos es usada en dos composiciones y una silva
con versos de distinta medida y rima asonante aguda en los
pares, es empleada en una.

En las odas tituladas "Anacreonti

cas" el poeta se vale del romancillo heptasilabo, llamado
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tambien anacreontico, y en "Primaveral" del romance tradi,
cional octosilabo.
Con respecto a los versos, diremos que en los alejandri
nos Dario da su preferencia a la variedad polirritmica, en
la que se mezelan hemistiquios trocaicos, dactilicos y mix
tos a gusto del versificador, lo que esta de acuerdo con los
estudios de Navarro Tomas y de Baehr.2-^ Le sigue en orden
de frecuencia la variedad trocaica.

Las dactilica y la mix

ta se emplean en proporcion mucho menor.

Hemos encontrado

versos en que ocurre un encabalgamiento entre los hemisti
quios, procedimiento considerado como una de las innovacio
nes de los modernistas.

Mediante este encabalgamiento la

pausa tradicional en estos versos resulta muy forzada o, en
algunos casos, casi eliminada.

Si la consideramos, tenemos

que dividir arti.culos y nombre, nombre y adjetivos y vice
versa.

Veamos algunos ejemplos:

"que desde los remotos /

momentos de su vida"; "la America del grande / Moctezuma, del
Inca"; "Tened cuidado. iVive / la America espanola!"; "en
los dias de mi / dorada primavera"; "maravilloso de / majes
tad.

Padre viejo"; "que se duplica en el / armonioso esp.e

jo"; "a sus pies el divino / lago de Managua,"; "ILos estan
dartes de / la tarde y de la aurora!"; "rodaban tras la au
gusta / soberbia de tu frente,"; "Hugo canto tu gesta / le
gendaria.

Los dos"; "defendio, Cincinato / sabio y Caton

prudente,"; "Pues el era el varon / continental.
/
24
cal"; "rumorosa como una / colmena y agitada" .

iPatriar

Los versos de once silabas analizados arrojan una mayo
ria de heroicos, casi tres por cada saf'ico, hallazgo que no
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coincide con el juicio de Navarro Tomas con respecto a las
tendencias rltmicas de este metro durante el Modernismo.2^
Hemos encontrado dos versos de gaita gallega con apoyo en
las silabas cuatro, siete y diez:

"y abajo, dentro la tie

rra y el mar." y "y la trompeta del Juicio Final!"

. Como

hemos expresado anteriormente, la mayorla de los versos en
decasllabos son del tipo heroico, y hemos notado que en mu
chos de ellos el acento de la sexta sllaba pertenece a pala
bra liana, algunas veces aguda, pero no recordamos haberlos
observado en proparoxltonas, al menos con la frecuencia con
que los encontramos en Dario.
copiamos a continuacions

Sirvan de ejemplos los que

"del monte la zaflrea catarata,";

"con su espuma magnlfica de plata"; "y donde pasa el cefiro
jugando"; "entre nieblas de tetrica espesura,"; "y adelantan
aereas, vaporosas,"; "se mueven de los arboles las hojas" y
"y triste y melancolico gemido."^

El verso "Bardos del Orbe,

p g

vuestro laSd sonoro"

debe ser endecasllabo (est£ en la oda

"Naturaleza" que, como debemos recordar es una de las dos en
que el poeta usa la silva tradicional o convencional).
Ahora bien, la unica manera de que tenga once silabas es ha
ciendo una sineresis en "laud", a pesar del acento que disuel
ve el diptongo.2^

Otro verso sobre el que queremos hacer un

comentario es "y abajo, dentro la tierra y el mar."^°

Ocupa

el sexto lugar en un sexteto alejandrino en el que, precisa
mente este y el tercero, son decasilabos.

La unica forma po

sible que este verso tuviera diez silabas serla haciendo una
sinalefa violentlsimaj

. . . tierra y el . . . .

Cuando la

conjuncion "y" ocupa el lugar intermedio, generalmente se une
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a la segunda palabra y nunca que sepamos las tres silabas
forman sinalefa.-^
En los versos de diez silabas hallamos que las varieda
des simples trocaica y mixta son usadas en proporci6n simi
lar y la dactilica solo ligeramente menos.
Los versos eneasllabos en su mayorla son trocaicos
(cuarta, sexta— no necesariamente— y octava), siguiendole,
casi en igual porcentaje, los mixtos (At
ochoj B:

tres, seis y ocho; C:

tres, cinco y

dos, seis y ocho).

La ya

riedad dactilica se usa poco.
En los octosllabos, cuyo uso disminuyo con el Modernis.
m o ,^2 los esquemas mixtos tienen una mayorla sobre los tro
caicos, que siguen en orden de frecuencia.
se emplean mucho menos.

Los dactllicos

El verso "tiempo de la primavera,'^

que se repite cinco veces, tiene sus apoyos en la primera y
la septima silabas.
Los versos heptasllabos que hemos examinado pertenecen
en su mayorla a los tipos trocaico y dactllico, que se usan
casi en igual proporcion.

Los tipos mixtos se emplean menos.

Hay algunos versos con acentos en las silabas primera y sex
ta solamente.

Veamos algunos ejemplosi

"fue para su bande

ra"; "muestrase soberano,"; "Baja desde la altura"} "crudas
revoluciones"; "llenas de aspiraciones" y ''llevan las tempes
tades.
Hemos dejado para uiltimos los hexSmetros de la "Saluta
ci6n al aguila". Este metro latino ha sido imitado en espa
nol en multiples oportunidades a partir del esfuerzo hecho
por Esteban Manuel de Villegas en 1617*

Segun Saavedra
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Molina hay tres tipos de hexametros o imitaciones de hexJL
metros en espanol:

el cuantitativo, el acentual y el "bSr

baro," que es el que usa Dario.^-*

Este tipo lo imagino

Giovani Fantoni en el siglo XVIII, y fue cultivado en forma
brillante por Giosue Carducci en sus Odi barbar e

Se re

duce a utilizar dos o mas patrones de versos conocidos, en
vez de tratar de imitar el ritmo cuantitativo cl£sico.

En

el analisis que hemos hecho, la mayoria de los primeros he
mistiquios esta constituida por heptasilabos, que se combi
nan con versos de siete, ocho, nueve y diez silabas.
algunos ejemplos:

Veamos

"y tenga el hombre el pan / con que mueve

su sangre."; "quien te hubiera cantado / en esta olimpica
jira,"; "Aguila que has llevado / tu noble y magnifico sim
bolo" y "desde el trono de JiSpiter / hasta el gran continen
te del N o r t e . H a y tambien hemistiquios iniciales de
ocho, nueve y diez silabas, e incluso uno que tiene solo
seis.

El numero de estos no llega ni siquiera a la mitad de

los anteriores.
plosi

De todas formas vamos a citar algunos ejem

"esta mas alia; del rumbo / que marcan fugaces las

epocas,"; "Traenos los secretos / de las labores del Norte,";
"y que renazca nuevo Olimpo, / lleno de dioses y de heroes!"^®
El hecho de que la versificaciSn grecolatina estS basada en
la cantidad silabica, lo que carece de valor en nuestro idio
ma (es cierto que hay silabas mas largas que otras, pero no
obedecen a la rigurosa proporcion de dos por uno clSsica),
hace que las adaptaciones de estos metros sean muy dificiles
si no imposibles, ya que, aunque tengan el numero de silabas
permitido, no tienen los tiempos necesarios, que para el
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hexametro eran veinticuatro.

Sin duda a esto se refiere

Saavedra al decirt
Results, entonces, de estos analisis y comproba
ciones que el hexametro que este poeta introdujo en
castellano, compuesto de versos menores acoplados,
es hexametro para la vista y no para el oldo, cada
vez que no reproduce las cadencias tlpicas del ver
so heroico greco-latino, que es lo mas frecuente en
el uso de Dario.39
El aeda emplea metaplasmos en alguna ocasion.

Un ejem

plo de aferesis lo encontramos en "las rugas de las ondas";
de apocope, en "Brilla lejo, en el norte" y de slncopa en "pe
quenas son la estatua y la coluna."^0
dislocacion acentuals
Zli

des."

Tambien encontramos una

"y en su alma inmensa revivio Aristi
.

, por medio de la cual se convierte en paroxitono el

nombre, no solo para hacer el verso un endecasllabo, sino
para obtener una rima consonante perfects con Cides y lides,
terminaciones de dos versos precedentes.
En el analisis tema'tico de las odas, hemos encontrado
una mayorla que encaja en el acapite de heroicas. La dedica
da "Al libertador Bolivar", escrita en I883, es una composi’
cion en que se agota el catalogo de adjetivos encomiasticos y
de hiperboles entusiastas:

titan de la victoria, condor andi

no, genio divino, no hay cltara que ensalce bastante su valor
y fortuna, la cordillera andina fue el pedestal de su bandera,
aguila altanera, semi-dios, gran guerrero prepotente y terri
ble, heroe invencible, y as! ad infinitum. Al mismo tiempo
que celebra Bolivar, lanza una diatriba contra los que incitan
a la lucha fratricida.

Termina en el mismo tono hiperbolicoi
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iBoli'var! Las edades
escriben ese nombre, alto y bendito;
llevan las tempestades
ese poema escrito,
jy se escucha un rumor en lo infinitol
La silva "Naturaleza" tambien la incluimos en este grupo.
Esta. dedicada al dulce vate Ramon Mayorga y basicamente se
refiere a los distintos aspectos de la naturaleza durante el
dia y la noche.

Por el dia el ambiente es de alegria, la

alondra canta y trinan los ruiseftores y las fuentes corren
sonorosas en sus cauces.

Al acercarse la tarde brilla el

sol refulgente, el sol que es fuente de vida.

"Por fin lie

ga la tarde tristemente"^ y todo se hace mSs callado.

Arri

ban las tristes sombras de la noche, canta la cigarra, apare
ce la luna, y el poeta siente una inspiracion sombri'a y ar
diente.

A la medianoche todos duermen, todo reposa, hasta

que, entre perlas de rocio, llega el alba y comienza el ciclo
de nuevo.

Termina con una invocacion a los bardos del mundo

para que entonen un canto a Dios que todo lo ha hecho.

En

"A Roosevelt" se dirige al presidente que tiene algo de
Washington y mucho de Nemrod y en el que personifica a los
Estados Unidos.

Contrasta al coloso del Norte, potente,

grande y rico, que rinde culto a Hercules y a Mammon, es de
cir, a la fuerza y al dinero, con la America hispana, mas
espiritual, que habla todavia en espaffol, que conocio a
Plat5n, que tuvo poetas desde tierapo inmemorial, que rinde
culto al amor, que vive y que no podra ser conquistada.
mina con esta advertencia:
Tened cuidado.

jVive la America espanola!

Ter

Hay mil cachorros sueltos del Leon Espanol.
Se necesitaria, Roosevelt, ser, por Dios mismo,
el Riflero terrible y el fuerte Cazador,
para poder tenernos en vuestras ferreas garras.
Y, pues contais con todo, falta una cosa:

IDiosJ

Deseamos referimos ahora a "Salutacion al aguila", oda a
causa de la cual el poeta recibio la m5s severa crltica, in
elusive el siguiente juicio de Blanco Fombona:
han lapidado a Ud. querido Ruben!

" icSmo no lo

Le juro que lo merece.

iComo? iUsted, nuestra gloria, la mas alta voz de la raza
he

*

hispanica de Ame'rica, clamando por la conquista?" J

Noso

tros no trataremos de hacer un estudio exhaustivo del poema.
En el Dario ve a la enorme aguila norteamericana como porta
dora del ramo de olivo de la paz.

Canta a los logros obteni

dos por la nacion norteife. y la recibe alborozado en el hemis
ferio hispano.

Le pide que traiga los secretos de las labo

res del Norte. El aguila norteamericana y el condor hispano
americano deben juntarse en plenitud, concordia y esfuerzo.
Veamos los ultimos versos de la odat
iSalud, Aguila!

Extensa virtud a tus inmensos re
/vuelos,
reina de los azures, isalud!, (gloria!, jvictoria
B encanto!
IQue la Latina America reciba tu m£gica influen
/cia
y que renazca nuevo Olimpo, lleno de dioses y de
/heroes!

(Adelante, siempre adelante!

jExcelsior!
jVida!
/TLumbre!
Que se cumpla lo prometido en los destinos terre
/nos,
y que vuestra obra inmensa las aprobaciones rec.o
2 ja
del mirar de los astros, y de lo que Hay mas

2allS!
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Evidentemente es un gran contraste este tono con el de la
oda a Roosevelt.
"Momotombo" es un canto de admiracion al volc£n gigan
tesco que hace que vuelvan al poeta perfumes de su infancia
y brisas de su niffez.

Ya terminando nos dice:

Tu voz escucho un dia Cristoforo Colombo;
Hugo canto tu gesta legendaria. Los dos
fueron, como tu, enormes, Momotombo,
montanas habitadas por el fuego de Dios. '
La "Oda a Mitre" es un monumental poema dividido en diez
partes y dedicado a cantar las glorias del ilustre patriota
argentine.

El aeda expresa su admiracion por el patriarca

bonaerense, varon continental que defendio libertades y dere
chos con la sabiduria de Cincinato y la prudencia de Caton.
Innumeras veces su diestra augusta o su palabra robusta con
juro las tempestades que ensombrecian la nacion.

Su carSc

ter de lider hemisferico resulta patente de la siguiente
estrofa:
Tu gloria crece y se ilumina
en la Republica Argentina
con una enorme luz de sol,
y tu idea en el continente
ha derramado su simiente
j,o
en donde se habla el espanol.
La America toda lo saluda, pero para el bardo un motivo mas
glorioso que los hechos ilustres de la vida militar, civica y
politica de Mitre, es su condiciSn de cultivador de la poesia:
Y para mi, Maestro, tu vasta gloria es esa:
amar, sobre los hechos fugaces de la hora,
sobre la ciencia a ciegas, sobre la historia espesa,
la eterna Poesia, m£s clara que la Aurora.^9
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Dedica una serie de estrofas a ensalzar esta cualidad de
poeta, que en sus horas de Nestor argentino le ensena que los
odios, la mentira, los recelos, las crueles insidias y los
espantos "se esfuman ante el alma celeste de la Lira"-*0 .
Termina la oda con dos cuartetos soberbios que merecen ser
citadoss
iDescansa en paz! . . . Mas no, no descanses.
^Prosiga
tu alma su obra de luz desde la eternidad,
y guie a nuestros pueblos tu inspiraciSn, amiga
de lo bello y lo justo, del Bien y la Verdad!
iTu presencia abolida, que crezca tu memoria;
alee tu monumento su augusta majestad;
y que tu obra, tu nombre, tu prestigio, tu gloria,
sean, como la America, para la Humanidad!51
La oda "Al mar" dedicada a Francisco Castro, preferimos
incluirla en el grupo de las filosofico-morales por las re
flexiones que contiene.

Esta dividida en tres partes.

En

la primera canta a un mar tormentoso que "es el eco tremen
do / de la voz del Senor . . ,"-52

y que derrama un torrente

de poesia que conmueve y da inspiracion al poeta.

Establece

un paralelo entre la barca del pescador combatida por el hu
rac£n y su propia vidas
Cual en tus olas
que tonantes se yerguen hasta el cielo,
del pescador la fragil navecilla
se mira combatida
por el recio huracan, y lejos, lejos
del puerto venturoso, entre las rocas
por fin se despedaza, asi en los rudos
y tormentosos mares de la vida
boga sin cesar la debil barca
de mi pobre existencia, y quiera el Cielo
que no sucumba y sea vil juguete
del rudo vendabal de las pasiones . .

18?
En la segunda parte ratifica su admiracion por este mar tre
mendo que lo conmueve y domina mSs aun que el cielo cuajado
de estrellas.

Este mar a veces puede mostrarse manso y cris

talino.

Entonces, al caer la tarde, sus ecos resuenan "como
<h,
un quejido lleno de amargura."-'
En la tercera, que es la
mas corta, anuncia la despedida del vate que se retira con
su arpa, caminando a solas por una senda amarga y sin flores,
donde solo hay crueles abrojos y espinosos cardos.

Los ulti

mos versos son aun mas lugubres:
iDonde en vez de cantar dulces amores
al ver nacer la aurora de los dxas,
solo entonan los bardos
cantos de muerte, y tristes alegrxas
En esta oda, de su primera epoca, escrita cuando el poeta era
muy joven, hay muchas concesiones al mal gusto y encontramos
expresiones tan manidas como las que siguenj

retumbante

trueno, horrido silbar, ignea sierpe, ronco acento, hidras
inmensas de ceruilea escama, horridos rugidos, horrxsono bra
mar, en las que se usa la aliteracion de la "r", sin duda
para remedar el huracan, y tambien sin pizca de compasiSn
por el lector.
La oda "A Colon", escrita con motivo de cumplirse el
cuarto centenario del Descubrimiento, nos presents un panora
ma sombrio del Nuevo Mundo.

Los dos primeros cuartetos nos

dan la tonica de la mismas
iDesgraciado Almirante! Tu pobre America,
tu india virgen y hermosa de sangre calida,
la perla de tus suenos, es una histerica
de convulsivos nervios y frente pSlida.
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Un desastroso espiritu posee tu tierra:
donde la tribu unida blandi6 sus mazas,
hoy se enciende entre hermanos perpetua guerra,
se hieren y destrozan las mismas razas.5°
El continente precolombino era mejor:

"ojalii hubieran sido

los hombres blancos / como los Atahualpas y Moctezumas"-^
nos dice.

El poema termina reflejando esta vision pesimista

y pidiendole al Almirante que ruegue al Supremo Hacedor:
Duelos, espantos, guerras, fiebre constante
en nuestra senda ha puesto la suerte triste:
{Cristoforo Colombo, pobre Almirante,
ruega a Dios por el mundo que descubriste!-5
En realidad mas que cantar las glorias del descubrimiento,
el aeda entona un canto de tristeza y frustracion con re
flexiones sobre los males presentes y pasados de nuestro con
tinente.

Por esto, pref'erimos clasificarla como oda filoso

fico-moral.
Hemos encontrado cuatro poemas que incluimos en la cate
gori'a de anacreonticas. En primer lugar nos referiremos a
tres eortos poemas titulados precisamente "AnacreSnticas" y
numerados I, II y III.

El tema central del primero es una

alabanza a los pechos de una linda morena en la que utiliza
el conocido s&nil de las dos blancas palomas.

En el segundo

celebra a su zagala hermosa por estar a la orilla de una
fuente cantando y bebiendo.

En el tercero canta al lindo

cuerpo y linda faz de una chica que se bana en una fuente,
causando el regocijo de Cupido al ver la afrenta de las po
bres Napeas.

En "Primaveral", el bardo invita a su amada a

ir al bosque, templo de sus amores, donde todo invita a los
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placeres de la carne. De vez en cuando termina tiradas de
versos repitiendo dos a manera de ritornelot
mia!

"JOh, amada

Es el dulce / tiempo de la primavera.

El poeta

desdena el vino que le trae su musa en un anfora griega por
que, dice a su amada:

"Quiero beber el amor / sSlo en tu

boca bermeja."^0
Un resumen temartico nos demuestra que Dario cultivo •
con preferencia la oda heroica, que encontramos en seis de
los poemas analizados.

Hay dos que pudieramos considerar

como filosofico-morales y cuatro como anacreonticas.
Pasemos ahora a examinar la obra de Leopoldo Lugones,
"/p_7oeta habilisimo, de portentosas facultades asimilativas
y de retqrica formidable, de grandes entusiasmos y de violen
cia pasional."^

Considerado como uno de los poetas mas

altos del Modernismo despues de Dario,"

y "como uno de los

cerebros mas poderosos que ha producido nuestro continente,
Lugones fue un autor prolifico, tanto en poesia como en prosa.
En este trabajo nos interesa como poeta autor de odas.

Con

este fin analizaremos su coleccion Odas seculares, sirviendo
nos de la edicion corregida de la Biblioteca Argentina de
Buenas Ediciones Literarias, de 1923*
diez poemas.

El libro consta de

El primero, titulado "A la Patria", es como una

apertura magnifica para los otros nueve que estan divididos
en tres secciones iguales de tres odas cada una:

"Las cosas

•Stiles y magnificas", "Las ciudades" y "Los hombres".
Analicemos pues estas odas desde el punto de vista estr6.
fico.

"A la Patria" consta de diecinueve cuartetos endecasi

labos con rima alterna, A B A B.

Ejemplo:
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Patria, digo, y los versos de la oda
Como aclamantes brazos paralelos,
Te levantan Ilustre, Unica y Toda
En unanimidad de almas y cielos.
En "Granaderos a caballo" tambien usa cuartetos de rima cru
zada, pero los versos son de catorce srlabas y los pares ter
minan en palabra aguda, forma usada abundantemente por los
modernistas .^

Ejemplo:

Con arrebato de horda va el corcel formidable.
Enredado a sus crines ruge el viento de Dios.
Sobre el bosque de hierro vibra en llamas un sable
Que divide a lo lejos el firmamento en dos.°°
Las odas "Al Plata" y "A los Andes" estan escritas en romance
heroico, endecasilabos asonantados en los pares y libres en
los impares.^

Son bastante cortas, de setenta y ocho y

setenta y cuatro versos respectivamente.

Veamos un ejemplo

de la primera:
Salud, Padre y Senor! A tu linaje,
Como en la gloria magica de un cuento,
Ser habitantes del Pais de Plata
Con orgullo magnffico debemos.°®
"A los ganados y las mieses" es extensi'sima, con mSs de mil
cuatrocientos versos, y est& escrita en romance heroico aun
que se mezclan algunos heptasrlabos y tambien versos en
italiano.^

Veamos un ejemplo:

Y al pequeno caballo que en las sendas
De la region criolla,
Con su paisano sonoliento encima,
En un vigor reconcentrado trota.70
Hay dos odas en que se usa la octava aguda con versos
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decasilabos, "A Buenos Aires" y "A Montevideo", y otra, "A
Tucuman", en la que los versos son endecasllabos. El esque
ma es el mismo en las tress

A B B C D E E C .

La octava agu

da, cultivada extensamente en el periodo romantico, fue em
71
pleada escasamente en el Modernismo.'
Veamos la primera
estrofa de la oda "A Buenos Aires":
Primogenita ilustre del Plata,
En solar apertura hacia el Este,
Donde atado a tu cinta celeste
Va el gran r£o color de leon;
Bella sangre de prosperas razas
Esclarece tu altivo linaje,
Y en la antigua doncella salvaje
Pinta en oro su noble sazan.72
No creemos necesario ilustrar con un ejemplo la octava ende
casilaba ya que su patron de rima es exactamente igual al
que antecede.

En "Los pro'ceres" el bardo emplea pareados

alejandrinos, A A B B C C . . ., estrofa que "el modernismo
recogio . . . en sus antiguas formas alejandrinas y eneasila
bas . . .

Ejemplo:
Aquellos grandes hombres, con dignidad severa
Que es la leccion mas alta de su ilustre carrera,
En la bella y dificil conciencia del deber,
Para honra de la Patria dicen como hay que ser.'

Por ultimo, en "A los gauchos" el poeta utiliza una decima o
espinela con su esquema de dos redondillas unidas por dos
versos de enlace:

a b b a a c c d d c .

Citemos un ejemplo:

Raza valerosa y dura,
Que con pujanza silvestre
Dio a la patria, en garbo ecuestre,
Su primitiva escultura.
Una terrible ventura
Va a su sacrificio unida,
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Como despliega la herida
Que al toro desfonda^el cuello,
En el raudal del deguello
La bandera de la vida.75
El resumen estrofico nos indica que el aedo usa el romance
heroico en tres odas, la octava aguda en otras tres, los
cuartetos con rima cruzada en dos, los pareados alejandrinos
en una y la decima en una.
El analisis de los versos empleados en estos poemas de
muestra que los alejandrinos de tipo polirritmico son una
mayoria, aunque hemos encontrado algunos con hemistiquios
trocaicos o dactilicos solo.

Los endecasllabos heroicos son

preferidos por Lugones, que los usa en una proporcion de mas
de tres por cada safico.
gallega:

Hemos hallado un verso de gaita
76
"Corcel azul de la eterna aventura.
Hay varios

versos primarios, o sea, con apoyos en las silabas cuatro y
diez solamente:

"Que sobre el surco se arremolinaban"; "La

operacion de la desgranadora"; "Los dientes blancos de la
mazamorra"; "Dando en el nacar de sus dientecillos,"; "La
tienda espera su mercaderia" y "De doradilla purificatoria,
Hay dos versos acentuados en las silabas dos, ocho y diez,
escasamente usada en la actualidad aunque fue empleada con al
78
guna frecuencia en el siglo XVI:'
"Y mientras desde la in
visible estancia" y °y mientras en la intimidad del poncho.
Hay un verso completamente atipico con un esquema del que no
hemos visto ningun ejemplo anteriormente: "En el trafago de
80
*
la maquinaria"
que tiene sus apoyos en la tercera y la de
cima, dejando una tirada de seis silabas Stonas entre los dos
acentos.

Rosario se refiere a un esquema usado por fray Luis
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con apoyos en la segunda y la decima silabas y calificado de
rarisimo por el, pero no hace menciSn de ningun verso de
81
este tipo.
Lugones emplea a veces un endecasilabo con un
patrSn enteramente trocaico y la primera silaba en anacrusis;
"Di / ciendo / mucha / plata / mucha / pl£ta" y "Con / ixna. /
lSnta y clSra / luz de / yema,"

.

Los versos decasilabos que hemos analizado pertenecen
todos a la variedad dactilica simple (acentos en tres, seis
y nueve).

En los octosilabos, el bardo usa con m5s frecuen

cia la variedad trocaica, siguiendole las mixtas y, en ulti
mo lugar, la dactilica que es la que emplea menos. Hay muy
pocos heptasilabos; la mayoria de ellos es dactilica.
Lugones disuelve ocasionalmente algunos diptongos.
mos algunos ejemplos*

Vea

"Pretenden con razon los vi-a-jeros";

"Y aunque el joven cri-o-llo no replica"; "Cuya harina es
vitualla transe-unte"; "Eh colores de lagos re-u-nidas" y "De
la regiSn cri-o-lla.
Otro detalle que observamos en este poeta y que ya habia
mos notado en Dario, es el empleo de un endecasilabo heroico
en el que el acento en sexta recae sobre palabra esdrujula.
Hemos encontrado muchisimos ma's casos en Lugones.
ejemplo los siguientes versos:

Sirvan de

"Y el vuelo de sus condores

filiales"; "Dilatando con parrafos enormes,"; "En falanges de
barbaras estatuas,"; "Vuestros hielos magnificos anuncian";
"Saludemos al plScido borracho"; "Que los campos tristisimos
entoldan"; "Temprana, bailoteSndole en la boca"; y*"Como un
Q /i

nino dijerase que llora;"

.

Tematicamente nosotros consideramos este grupo de odas
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como heroicas, como un conjunto de poemas que el aeda compu
so especialmente con motivo del centenario del grito de in
dependencia de la Argentina.

En ellos, por primera vez, el

poeta incorpora a su poesia "los temas argentinos en los que’
tanto insistira’ d e s p u e s C o m o ya hemos indicado anterior
mente, la primera composicion, "A la Patria", que es como un
introito a las odas, es tambien como un resumen de lo que va
a tratar en las mismas.

En esta canta con verbo inflamado a

su Patria, a la que llama Ilustre, Unica y Toda, asi, con
maySsculas.
tarla.

Sugiere el trabajo fecundo y creador para cimen

Una estrofa sintetiza, en cierta forma, la tem£tica

de las odas de la coleccian:
Asi puesto a la forja de mis fraguas
Que estallarS su cSntico en centellas,
Honrare, sean hombres, montes, o aguas,
Tus personas mejores y mSs bellas.°°
En la primera seccion, "Las cosas utiles y magnificas",
el aedo canta a la naturaleza y a los productos de ella.

La

primera oda dedicada "A1 Plata", al que llama "Padre y
Senor"®^.
pluma

Despues de algunas estrofas en que describe con

maestra el rio desde que nace hasta quedesemboca en el

mar, moreno como

un inca, el aeda nos indicaque es masque

una mera corriente fluvial, que es como el corazon de la
patria que esta envia al vasto mundo
. . con los barcos /
88
de riqueza y de paz . .
Termina con una referenda a
Buenos Aires y Montevideo:
Y como
Por el

ambas unidas para siempre
lazo comun de su derecho,
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ciudades".

En la primera, "A Buenos Aires", a la que llama
Oh.
"Primogenita ilustre del Plata,"
canta entusiasmado a la

gran capital que tambien desempenarS un papel decisivo en la
Patria:
Dar a todos los tristes consuelo,
Sin dejar de ser noble y ser bella,
Como no se aminora la estrella
Porque haya ojos que amantes la vens ^
Esta es la mision que le ha asignado el destino.

Pide que se

confundan la plebe y el amo en la misma igualdad de justicia
y que no relegue vanamente la esperanza que en ella ha puesto
el triste.

En "A Montevideo" entona sus loas a esta ciudad

que considera como una noble hermana de Buenos Aires.

El

iSltimo poema de este grupo esta dedicado "A TucumSn" y co
mienza con. estrofas describie'ndola liricamente.

Interrumpe

la descripciSn figurada para referirse a Belgrano, cuya es
pada la consagro, y a los prSceres y patricios que en ella
juraron la suerte de la naci6n.

Despues vuelve a su descrip

ci6n con atrevidas imagenes.
La tercera y ultima parte esta1 dedicada a "Los hombres".
La primera oda, "A los gauchos", raza valerosa y dura que dio
a la Patria su primitiva escultura o imagen.

En la hora de

dolor, el gaucho combatio, llevando en las ancas del caballo
a "su Argentina sonriente.

Luego, con el patriotico sable

rebajado a cuchillo, siguio sacrificSndose por su amor a los
caudillos.

Termina afirmando el valor del gaucho en la edi

ficacion de la patria:
Su recuerdo, vago lloro
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Te aclaman Capita'n de nuestras aguas,
oq
El dulce, el grande, el valeroso, el bueno. ^
En "A los Andes", moles perpetuas que son "la pared fundamen
tal que encumbra, / Como alta viga la honra de la raza"^0
canta a la gran cordillera cuya grandeza azul es como una
oda.

Termina pidiendo que lleven a los ninos para que los

vean y se ennoblezcan y con la siguiente declaracion*
Yo que soy montanes si lo que vale
La amistad de la piedra para el alma.
La virtud en los montes se humaniza,
Cual toma buen olor la hierba amarga,
Y la palida fuerza de los marmoles
Por los cascos de hielo anticipada,
Abre en la libertad de su belleza
Ojos mejores para ver la Patria.91
"A los ganados y las mieses" es un poema muy extenso de mis
de mil cuatrocientos versos, en el que el bardo canta a la
vida del campo y sus labores, productos, costumbres, etc.,
usando el vocabulario popular e incluyendo palabras y hasta
versos en italiano.

"Alcemos cantos en loor del trigo"^2 ,

nos dice al principio de una larga tirada de versos, pero
tambiin canta al maiz, al lino que florece, al torrido manr,
a la cana, a las vinas, al arroz, a la lana, y asi a todas
las producciones y actividades relacionadas con el campo.
Termina con estos esplendidos versos*
Asi en profunda intimidad de infancia,
El Dia de la Patria en mi memoria,
Vive a aquella dulzura incorporado
Como el perfume a la hez de la redoma.
iFeliz quien como yo ha bebido Patria,
En la miel de su selva y de su roca!93
La .segunda parte consta de tres odas dedicadas a "Las
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De guitarra sorda y vieja,
A la Patria no apareja
Preocupaci6n ni desdoro.
De lo bien que guarda el oro,
El guijarro es argumento;
Y desde que el pavimento
Con su nivel sobrepasa,
Va sepultando la casa
Las piedras de su cimiento. '
En "Granaderos a caballo", que s6lo consta de cuatro estro
fas, se canta a estos bravos soldados que iban a la carga con
arrebato de horda sobre sus corceles formidables, que bebian
su triunfo como sublime alcohol y que desplegaban la muerte
sobre su trayectoria.

La ultima oda de esta secciSn y del

libro es la dedicada a "Los prSceres", grandes hombres que
con dignidad severa

la bella y dificil conciencia del
q

Q

deber, / /3J7ara honra de la Patria dicen c6mo hay que ser.
Despues de referirse a toda una serie de consejos acerca de
lo que se debe de hacer para que el pais prospere, concreta
su vision sobre estos hombres esclarecidos*
Su probidad sencilla, su piedad grave y recta,
El porfiado heroismo de su vida imperfecta,
El timbre igualitario que dieron a sus nombres,
Nos prueba que, ante todo, cuidaban de ser hombres,
Y lo que nos los torna mas buenos y admirables
En los postumos dlas, es que son imitables.99
Aunque en este grupo de odas hay algunas con razonamientos
filos6ficos y morales, hemos preferido considerarlas en con
junto como una serie de poemas dedicados a celebrar a la Pa
tria en la fecha de su aniversario, tenidas con tintes heroi
cos, y en las que se destacan los elementos humanos y natura
les que contribuyeron a crearla y que, de acuerdo con el pen
samiento del aeda, la haran grande en el concierto de naciones
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de universo.
Terminado el anSlisis de los poemas examinados, podemos
llegar a ciertas conclusiones sobre la oda modernista.
Desde el punto de vista de las estrofas, diremos que estas
varian grandemente con respecto a las que hemos visto hasta
ahora.

Baste decir que formas tradicionales como la lira y

la silva, son usadas con poca frecuencia, y, en el caso de
esta ultima, se introducen modificaciones sustanciales a su
formato usual, tales como usar rima asonante— algunas veces
aguda— en los versos pares, al estilo de los romances, y uti
lizar versos de distinta medida que incluyen, claro estS,
los de catorce, diez y nueve silabas, tan del gusto de los
modernistas.

En los cuartetos observamos el uso de los ale

jandrinos, o de estos mezclados con versos de otra medida,
mayormente con rima cruzada y en algunos casos aguda.

Tam

bien se emplea un cuarteto de dodecasilabos de seguidilla y
rima cruzada.

Otra estrofa que encontramos por primera vez

es el sexteto agudo de alejandrinos y decasilabos. La octa
va aguda tambien recibe su innovaciSn al escribirse en deca
silabos, en vez de endecasilabos, que era lo acostumbrado.
El romance heroico no escapa a la renovacion y se escribe
con versos heptasi'labos intercalados.
MOtricamente vemos que se amplia considerablemente el
numero de versos con que se escriben odas.

Se sigue usando

el endecasi'labo que, de acuerdo con nuestro analisis, es usa
do en su tipo heroico con mucha mSs frecuencia que el safico,
conclusion lo que no esta concorde con el criterio de Navarro
Tomas que halla un equilibrio entre ambos.

Los tipos

primario y dactilico se encuentran ocasionalmente intercala
dos entre los otros.

Un detalle muy interesante que hemos

encontrado es el empleo de abundantes endecasilabos heroi.
cos en los que el acento de la sexta silaba recae en pala
bra esdrujula, sobre lo que no hemos encontrado ninguna no
ta en contrario, pero que no es usual y mucho menos con la
reiteracion con que los hallamos.

De los otros metros tra

dicionales, diremos que los octosilabos trocaicos son los
mas utilizados, siguiehdoles los mixtos.

Con referenda a

los heptasilabos, de nuestro analisis resulta que los tro
caicos y los mixtos se emplean en porcentajes parecidos y
los dactilicos en proporciSn un poco menor.

En los alejan

drinos impera la variante polirritmica, siguiendole a bas‘tante distancia la trocaica.

Hay algunos con hemistiquios

dactilicos y mixtos, pero en un numero muy reducido.
uso esta de acuerdo con el senalado por la critica.

Este
Ahora

bien, este alejandrino recibe tambien el influjo innovador
del modernismo en el hecho de que se usa toda clase de enca
balgamientos entre sus hemistiquios.
usados en una sola composicion.

Los dodecasilabos son

En los decasilabos, Dario

emplea las tres variedades simples en proporciones equilibra
das, en tanto que Lugones utiliza solamente la dactilica.
Por ultimo, en los eneasilabos, Dario emplea el tipo trocaj.
co en proporciSn un poco mayor que los tipos mixtos.
riedad dactilica es usada muy poco.

La ya

En las "Odas seculares"

no hay poemas escritos en este metro.
Tematicamente hemos encontrado una mayoria de odas heroi
cas, seguidas de anacreSnticas y filosofico-morales en
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proporciones similares.

No hallamos ninguna que pudieramos

considerar como religiosa.
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Capitulo VI
Conclusiones
Terminado el estudio que nos habiamos propuesto, pode
mos formular las conclusiones a que hemos llegado.
Con respecto a la apariciSn y desarrollo del concepto
de la oda, vemos que el termino es de origen griego y se
aplicS a composiciones que se cantaban.

La forma mas anti

gua parece haber sido la oda coral, cuyo mliximo cultivador
fue Pindaro.

Posteriormente surgiS otra composiciSn, la mo

nodia, cultivada, entre otros, por Safo y Anacreonte.

Ambos

tipos pasan a la Roma de Horacio, quien los adapta e intro,
duce cambios temSticos y estructurales. En la Italia rena
centista se produce una "contaminatio" con la canciSn de ori
gen provenzal, lo que trae como consecuencia una confusiSn
en los terminos, llamandose odas a canciones y viceversa.
Este fen6meno es de destacarse porque pasa a Espana jun
to con el movimiento italianista.

A pesar de que durante

esta epoca se publican numerosos discursos y artes poeticas,
no es hasta 1726, que, en el Diccionario de Autoridades,
tenemos una definicion de la oda que coincide con su signifi
cado etimologico.

La primera clasificaciSn de la oda que en

contramos es la que aparece en las Lecciones de RetSrica
Poitica de Jovellanos, a fines del siglo XVIII.
A partir de este momento encontramos a numerosos
20?
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autores que definen la oda y que la clasifican, sin que ha
llemos diferencias fundamentales entre ellos, a no ser el
caso de GSmez Hermosilla y Marroquin que incluyen en la defi
nici 6n un grupo destinado a temas elegiacos.
Coll y Vehi apunta, acertadamente en nuestra opini8n,
la imposibilidad de definir la oda por la diversa indole
temStica que puede comprender.

Efectivamente, podemos ela

borar una definicion que incluya las heroicas, las sagradas,
las filosofico-morales, etc., pero, icomo incluir las ana
creonticas?
En las ediciones del diccionario de la Real Academia a
partir de la de'cimotercera, despu§s de clasificar la oda, se
dice que con esta voz se designa mSs generalmente composicio
nes poeticas de grande elevacion y arrebato, lo que deja
fuera las anacreSnticas, que tienen de todo menos de estas
dos caracteristicas.
En realidad los eruditos no han logrado formular a tra
ves de tantos siglos una definiciSn que abarque integralmente
las odas por la imposibilidad de incluir las anacreonticas,
tan distintas, tematicamente, del resto.
Con referenda a la forma estrSfica en el Renacimiento,
encontramos que la influencia horaciana es manifiesta en fray
Luis de Leon y en Medrano.

Ambos prefieren las estrofas cor

tas al estilo del poeta latino.

El vate agustiniano usa la

lira en la mayoria de sus poesias originales; el sevillano
emplea estrofas de cuatro o cinco versos en la mayor parte
de las suyas.

Sin embargo, Herrera recibe mSs bien influen

cia del Petrarca y sus seguidores, lo que se muestra con la
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preferencia casi absoluta que da a las largas estancias al
estilo de las canciones italianas.
En el Siglo de Oro observamos que continua el empleo de
las estrofas cortas al estilo de Horacio, al mismo tiempo
que el de las largas estancias de origen petrarquesco.

Tam

biin observamos el primero y posiblemente algunos de los
pocos casos en que se ha tratado de imitar la triada pindairi
ca en la lengua castellana, empresa acometida por Quevedo.
La oda sSfica o s&fico-ad6nica, se populariza en este peri
odo despues de utilizarla Villegas magistralmente en "El
cifiro".

Otro hecho que se debe destacar es la utilizacion

de la silva como forma estrifica variable para escribir odas.
Tambien notamos el desarrollo del romancillo heptasilabo o
romance anacreSntico, como forma casi exclusiva para la poe
sia bucilica y la inspirada en temas amorosos al estilo de
Anacreonte.
La oda neoclasica peninsular de los ochocientos, no
escribe en estrofas cortas al estilo horaciano en proporcian
mayor que en las largas estancias de origen petrarquesco.

Se

nota un aumento considerable en el empleo del romance anacre
intico debido a la popularidad de que disfruta este genero.
Este cuadro, sin embargo, va a cambiar en los anos finisecu
lares y a principios del siglo diecinueve.
como forma estrofica para las odas.

La silva se impone

En la America hispSnica

se prefiere, desde el comienzo, la silva como la estrofa pro
pia para la oda.

El romancillo heptasi'labo se usa con poca

frecuencia ya que no se cultiva la anacreSntica con intensidad.
En el Modernismo el uso de formas estrificas va a cambiar
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extraordinariamente con respecto a los periodos anteriores.
Baste decir que formas tradicionales como la lira y la sil
va, son usadas con poca frecuencia.

En el caso de esta ul

tima, se introducen modificaciones sustanciales a su formato
usual, tales como usar rima asonante— algunas veces aguda—
en los versos pares, al estilo de los romances, y utilizar
versos de diversa medida que incluyen, claro estS, los de
catorce, los de diez y los de nueve silabas, tan del gusto
de los modernistas.

Se usan cuartetos, pero formados por

alejandrinos o alejandrinos mezclados con versos de otra me
dida, generalmente con rima cruzada y en algunos casos agu
da.

Tambien se emplea un cuarteto de dodecasilabos de segui

dilla y rima cruzada, estrofa que encontramos por primera
vez en una oda.

Otra estrofa introducida en esta epoca es

el sexteto agudo de alejandrinos y decasilabos.

La octava

aguda recibe su innovaciSn al escribirse en decasilabos, en
vez de endecasi'labos, que era lo acostumbrado.

El romance

heroico no escapa a la renovacion y se escribe con versos
heptasi'labos intercalados.

Pero las innovaciones no se limi.

tan al uso de estas estrofas tan distintas a las que se
habian venido utilizando por los poetas de periodos anterio
res, sino que incluyen el empleo de diferentes esquemas den
tro de una misma composicion, hecho que observamos por prime
ra vez y cuyo mejor ejemplo esta en la "Oda a Mitre", en la
que Dari'o se sirve de toda clase de estrofas y metros.
Desde el punto de vista metrico podemos decir que los
poetas renacentistas estudiados siguen, en lineas generales,
la tendencia senalada por la mayoria de los crSticos para el
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periodo.

Aparte de la preferencia que todos demuestran por

el endecasilabo heroico sobre el sSfico, vemos que •tambien
usa, ocasionalmente, el tipo primario, acentuado en las sila
bas cuatro y diez.

Tambien hemos encontrado algunos paradig

mas que se apartan de los que han sido reconocidos como va
riedades de este metro como, por ejemplo, los acentuados en
dos, siete u ocho, y diez, a que nos hemos referido con an
terioridad.

En los versos heptasilabos predominan los tro

caicos, seguidos por los dactilicos.

Las variedades mixtas

se usan mucho menos.
Por otra parte notamos que la pronunciaciSn de las pala
bras es muchas veces vacilante, especialmente en lo que se
refiere a diptongos, que se disuelven frecuentemente, propor
cionandole al vate una silaba mSs.

Tambien hemos observado

el fenSmeno inverso, es decir, disminuciSn de una silaba oca
sionada por una dislocaciSn acentual.
En el Siglo de Oro, los aedas estudiados siguen la ten
dencia manifestada en el periodo anterior al emplear los en
decasilabos heroicos con mayor frecuencia que los sSficos.
Los otros paradigmas, as$ como los tipos irregulares, se
usan pocas veces.

Con respecto a los heptasilabos, siguen

imperando los trocaicos, lo que se manifiesta, especialmente,
en Lope.

Quevedo usa la variedad dactilica casi en igual pro

porciSn que la trocaica.
meno's frecuencia.

Los tipos mixtos se emplean con

Los octosilabos, que se analizan por pri

mera vez, son en su mayoria trocaicos, siguiendo, casi en
igual proporciSn, los esquemas mixtos.
Seguimos hallando las vacilaciones en la pronunciaciSn
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con frecuentes disoluciones de diptongos.

Tambien hallamos

dislocaciones acentuales.
Los poetas espanoles neocl&sicos siguen la inclinaci 6n
de los vates de periodos anteriores en el uso del endecas$
labo heroico, con la excepci5n de Melendez-Valdes, en el que
ambas variedades— heroica y s&fica— se encuentran en propor
ciones similares.

En los versos octosilabos predominan los

esquemas mixtos, lo que supone un cambio con respecto al
periodo anterior.

En los heptasl'labos el tipo trocaico con

tinua siendo el preferido, seguido por el dactl'lico.
variedades mixtas se usan poco.

Las

En los pocos versos hexasi

labos que hemos analizado, prevalece la modalidad trocaica.
Hemos encontrado casos de disoluciones de diptongos y
de metaplasmos, usados como recursos estilisticos para obte
ner el numero deseado de sSlabas o una rima consonante.
MStricamente vemos que el Modernismo amplSa considerable
mente el numero de versos con que se escriben odas.

Se si

guen usando los endecasilabos heroicos en mayor proporciSn
que los sSficos, de acuerdo con nuestro anSlisis, lo que no
esta1 de acuerdo con el criterio de Navarro TomSs que halla un
equilibrio entre ambos.

Los tipos primario y dactilico se

encuentran ocasionalmente intercalados con los otros.

Un

detalle interesante que hemos encontrado es el empleo de abun
dantes endecasilabos heroicos en los que el acento de la sex
ta silaba cae sobre palabra esdrujula, acerca de lo que no
hemos hallado ninguna nota en contrario, pero que no es usual
y mucho menos con la reiteracifin con que los usan.

Los hepta

sJlabos trocaicos y mixtos se emplean en proporciones

213
parecidas, lo que difiere de los otros perlodos estudlados.
Los octosllabos trocaicos prevalecen, seguidos por los mix
tos.

Los versos alejandrinos aparecen por primera vez e i©

pera la variante polirrltmica, siguiSndole a bastante distan
cia la trocaica, lo que est£ de acuerdo con el uso senalado
por la crltica para el perlodo.

El alejandrino tambien reci

be el influjo innovador del movimiento en el hecho de que se
usa toda clase de encabalgamientos entre sus hemistiquios*
Los dodecasllabos son usados en una sola oda y todos son del
tipo de seguidilla.

En los decasllabos, Dario emplea las

tres variedades simples en proporciones equilibradas, en tag
to que Lugones solamente utiliza la dactllica.

Por {Ultimo,

en los eneasilabos Darl'o emplea el tipo trocaico en propo£
ci6n un poco mayor que los mixtos.
usada muy poco.

La variedad dactllica es

Lugones no tiene en sus Odas seculares nin

gfln poema escrito en eneasSlabos.
Temfiticamente, en el Renacimiento hay mucha influencia
horaciana, que fluctfia entre dos polos, de los que sirven de
ejemplo fray Luis y Medrano, respectivamente.

El primero r£

elabora los temas del venusino y crea verdaderas obras raaes
tras.

El segundo, en cambio, aunque es un genio a su modo

tambien, no crea obras originales sino que traduce genialmente
al clSsico latino, no sSlo en la estructura temStica de las
odas, sino tambiSn en la estructura estrSfica.

Hay tambien

otra influencia que debemos senalar, la de Petrarca y sus se
guidores, que se manifiesta claramente en la poesla de
Herrera, aunque la crltica recalca esta influencia m&s en la
forma que en el fondo.

Debemos sefialar a(m otro factor
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importantei

la "contaminatio" o confusi6n que se habla ini

ciado en la Italia renacentista y habla pasado a Espana con
el movimiento encabezado por BoscSn y Garcilaso.

En resuraen,

hemos encontrado una mayorl'a de odas filosfifico-morales, se
guidas por las heroicas, y, en tercer lugar, las religiosas.
No hemos visto ninguna anacreSntica.
En el Siglo de Oro observamos que sigue cultivSndose la
oda filos 6fico-moral con mayor frecuencia que la heroica y
la relgiosa.

Aparece por primera vez la anacreSntica y es

cultivada extensamente.

Observamos que siguen la influencia

horaciana y petrarquesca y que aparece la influencia cl&sica
griega especialmente manifestada en la popularidad de las
anacreSnticas.
En el neoclasicismo espanol del siglo dieciocho domina
la influencia griega y se cultiva intensamente la anacrefintjl
ca.

Las odas filosSfico-morales, mSs bien bajo una influen

cia horaciana, siguen en nfimero.

Las heroicas y las religio

sas son usadas en menor proporciSn*

A la vuelta del siglo

y principios del diecinueve, el interSs de los poetas va a
cambiarse hacia los temas heroicos, concorde con la situaciSn
histSrica que se vivla.

Se siguen escribiendo odas filosSfi

co-morales y religiosas en menor porci 6n y dejan de producir
se anacreSnticas•

Se amplian los temas de las odas heroicas

al incluirse en ellas los fenSmenos naturales y las conquistas
de la ciencia y de la industria.
En Hispanoam€rica predominan las odas heroicas, cuya
temStica se ensancha para dar cabida a la hermosa naturaleza
americana.

Se canta tambi§n extensamente a los fenSmenos
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naturales.

Siguen en orden de frecuencia las odas filosSfi

co-morales y, en tercer lugar, las religiosas.

Las anacrefic

ticas se escriben con poca frecuencia.
Los modernistas cultivan la oda heroica con preferencia
y en ella tambiSn hacen innovaciones relevantes, no s 6lo en
la presentaciSn del tema, sino tambien en el ensanchamiento
del mismo para incluir nuevos aspectos.

En las Odas secula-

r e s . Lugones nos presents el concepto de la oda dentro de
la oda.

La tSnica de la colecciSn nos la da la primera oda,

dedicada a la patria.

Entor&ejg. el aeda canta a los elementos

naturales y humanos que ayudaron a crearla y que la harSn
grande en el concierto mundial de naciones.

La presentacifin

de estas odas, divididas en grupos de tres (recordemos aqul
a la trlada pindSrica), unidos por el propSsito final de hoc
rar a la patria en su aniversario, es totalmente original.
Al mismo tiempo, el tema se expande, como hemos senalado an
teriormente.

Vemos poemas dedicados a ciudades que estSn

estrechamente vinculadas a la historia del pals, lo que cons
tituye una novedad sin precedente en los poetas estudiados.
Tambiln en la extensisima oda "A los ganados y las mieses",
el bardo no s5lo se refiere a toda una gama de productos y
actividades agricolas, sino que incorpora notas locales y
lenguaje popular, lo que rompe totalmente con lo que tradicio
nalmente se habla considerado como temStica de la oda heroica.
Siguen las filosSfico-morales y las anacreSnticas en propor
ciones similares.

No encontramos ninguna que pudiera considg,

rarse como religiosa.
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